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اﻟﻣﻠﺧص
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺪى اﻷﺛﺎر اﻟﺠﺴ������ﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺿ������ﺮار اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻔﺪاﺣﺔ
واﺗﺴ��ﺎع وﺳ��ﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸ��ﺎرھﺎ واﺗﺴ��ﺎﻣﮭﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﻔﯿﺔ ،وﺗﺮاﺧﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺴ��ﺘﺒﻘﻞ وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ
ھﺬه اﻷﺿﺮار ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻘﻲ اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺄﺳﺎوﯾﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴ���ﺘﺤﺪث واﺳ���ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ.
ﻟﺬﻟﻚ ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳ�����ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�����ﺎر ﻟﻠﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وأﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وھﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻵﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻷﺳ���ﺎﺳ���ﯿﺎت اﻟﺘﻲ وﺿ���ﻌﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺳ���ﺒﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺨﻄﺄ
اﻟﻨﻮوي وﻣﺪى اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وﻣﻘﺪار ھﺬا اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.
ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺿ��ﺮار
ھﺬا اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻨﺼ�����ﻮص اﻟﻤﺮﺳ�����ﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  4ﻟﺴ��ﻨﺔ  2012ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﻣﻊ
ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻣﺮورا ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﺴ������ﻨﺔ 1960م
وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺛﻢ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم 1963م وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ������ﺮي
اﻟﻨﻮوي واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷردﻧﻲ اﻟﻨﻮوي وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻨﻮوي وذﻟﻚ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺔ
أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ﻛﻤﺎ إﺷ����ﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺟﻮد ﻣﻨﺸ����ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳ����ﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷ����ﺮا ً ﻟﻠﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ اﺿ����ﺮارا ً ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺨﺼ����ﺎﺻ����ﯿﺘﮭﺎ
اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
وﺗﻮﺻ����ﻠﺖ اﻟﺪراﺳ����ﺔ اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ إن ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي
ﻣﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿ������ﻮﻋﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
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اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺨﻄﺄ وﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﻌُ ﻤﺪ أم ﻋﺪم اﻟﺘﻌُ ﻤﺪ ،أي إﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻠﺰم ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﺎ وﺟﻮد
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر ﻟﻘﯿﺎم ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي.
ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﺋﯿﺴ��ﯿﺔ :اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ،اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ��ﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،اﻟﻀ�����ﺮر اﻟﻨﻮوي ،ﻣﺒﺪأ ﺣﺼ�����ﺮ اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ
اﻟﻨﻮوي.
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اﻟﻌﻧوان واﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
Civil Liability of the Nuclear Operator
Abstract
Nuclear accidents and the extent of the serious problems it can cause in terms of
severity, breadth and speed of their spread and their hidden nature, and the negative
consequences of these damages that may reach to a tragic level has led the Emirati
legislator to set a legal system developed exceptionally for civil responsibility for
nuclear damages mainly dependent on objective liability as a basis for compensation.
Therefore, this study aimed to define the nature of the harmful consequences of the
nuclear operator and the provisions of the law regulating this responsibility, which is
in decree of Federal Law No. 4 of 2012 regarding civil liability for nuclear damages
and the basics set by jurisprudence and law in order to estimate the nuclear error, the
extent of its entitlement to compensation and the amount of this compensation in the
light of the discretionary authority to the judge.
The importance of this research appears to be in the legal nature of the civil nuclear
operator’s responsibility for the damages of the nuclear accident. To determine this
legal nature, research and analysis were required for the provisions of Decree of
Federal Law No. 4 of 2012 regarding civil liability for nuclear damage and its
comparison with what is stated in the general legal texts related to civil liability.
Moreover, the research also identifies the concept of nuclear damage through the Paris
Convention of 1960 and its amended protocols, then the Vienna Convention of 1963
and its amended protocols and the Egyptian nuclear law and Jordanian law and
comparing it with the UAE nuclear law in order to provide greater protection for those
affected by nuclear accidents.
The nuclear law main requirement to compensate for nuclear damages was the
presence of a nuclear facility which was a direct cause of the nuclear accident, which
resulted in damage through the interference of nuclear materials with their radioactive
properties. Therefore, the radioactive properties of the nuclear material must be well
known.
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The study reached a number of results, most importantly was that the responsibility of
the nuclear operator is an absolute, unconventional responsibility that differs from the
responsibility in the civil law, unrelated to the possibility of error and is not considered
to be deliberate or unintentional, that is, the direct existence of its elements and the
damage it causes is not a necessity to carry this responsibility against the nuclear
operator.

Keywords: Nuclear Damage, Nuclear Legislation, Substantive Liability Nuclear
Facility, Nuclear Incident, Nuclear Damage, Nuclear Civil Liability Principle.
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ﺷﻜـــــــﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ
ﯾﺎﺷﻤــــــﻌﺔ أﺿﺎءت اﻟﻤﻜﺎن
ﯾـــﺎ درة ﯾﺎﻗـــــــﻮﺗﺔ ھـــﻨﺎ

ﯾﺎ زھﺮة ﺗــــــــﺠ ّﻤﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎن
ﻗﺪ زﯾّﻨﺖ ﺑﻌـــــــﻠﻤﮭﺎ اﻟﺰﻣﺎن

ﻛﻞ اﻟﺸ����ﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﺬﯾﻦ وﻗﻔﻮا ﻣﻌﻲ وﻟﻜﻞ اﻟﺬﯾﻦ وﻗﻔﻮا ﺿ����ﺪي ﻷﻛﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﻠﯿﮫ
اﻟﯿﻮم  ،ﻓﮭﺎ أﻧﺎ أﺳ����ﺘﻜﻤﻞ ﻣﺴ����ﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻲ وﻗﺪ وﺻ����ﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﻠﻤﺖ ﺑﮫ طﻮﯾﻼً وﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﯿﺤﺪث
ﻟﻮﻻ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﷲ ﺛ ّﻢ وﻗﻮف ﺑﻌﺾ اﻷوﻓﯿﺎء إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﻜﻞ أرق اﻟﻮﻓﺎء وأﺟﻤﻞ اﻟﺘﺤﯿﺔ وأﻋﺬب اﻟﺜﻨﺎء
اﻟﺮﻓﯿﻊ واﻟﺸ���ﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﻰ اﻷﺳ���ﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿ���ﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺼ���ﺎوﻧﺔ اﻟﻤﺸ���ﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﺪر واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻏﺎزي أﺑﻮﻋﺮاﺑﻲ واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر/
ﻣﺪﺣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﻨﺼ������ﺤﯿﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺘﻮاﺻ�������ﻞ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻷﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﺪارﺳﺔ .
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸ���ﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻠﺴ���ﺎدة أﻋﻀ���ﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ���ﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳ���ﯿﺒﺪوﻧﮫ ﻣﻦ
ﻣﺘﻘﺮﺣﺎت ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻐﯿﺔ اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﮭﺎ.
ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺸ������ﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ وأﺧﺺ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻹﺳﺘﺎذ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺑﯿﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻣﮫ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ طﻠﺒﺘﮭﺎ.
وﻛﺬﻟﻚ اﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺸ������ﻜﺮ اﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸ������ﺎرﻗﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﺑﻮظﺒﻲ ودﺑﻲ
وﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﺑﻮظﺒﻲ وﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ طﻠﺒﺘﮭﺎ.
واﺧﯿﺮا ً اﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸ��ﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ اﻟﻰ رﻓﯿﻖ اﻟﺪرب اﻟﻤﺴ��ﺘﺸ��ﺎر اﻟﺴ��ﯿﺪ  /أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﯾﺮي ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﺮﻣﮫ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
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اﻟﻰ روح اﻟﺸﯿﺦ زاﯾـــــــــﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ال ﻧﮭﯿﺎن " رﺣﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ “.
اﻟﻰ ﻣﻦ اوﺻﺎﻧﻲ ﷲ ﺑﻄﺎﻋﺘﮭﻤﺎ اﻟﻰ ﻣﻦ أﺣﻤﻞ اﺳﻤﮫ ﺑﻜﻞ اﻓﺘﺨﺎر
اﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻋﻨﮭﺎ ﷲ – ﻋﺰوﺟﻞ " َﺣ َﻤﻠَﺘْﮫُ أ ُ ﱡﻣﮫُ َو ْھﻨًﺎ َﻋﻠَ ٰﻰ َو ْھ ٍﻦ "
اﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺴﻌﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺮؤوﯾﺘﮭﻢ اﻟﻰ أول ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﮭﺎ ﺷﻔﺘﺎي
اﻟﻰ أﻣﻲ وأﺑﻲ اطﺎل ﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮھﻤﺎ.
اﻟﻰ أﺳﺮﺗﻲ وزوﺟﺘﻲ وﻣﻼذي
وﻣﻠﺠﺌﻲ اﺧﻮﺗﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ
اﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻦ ﺷﺠﻌﻨﻲ
ووﻗﻒ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﻓﻲ
إﻧﺠﺎز ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸ������ﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻ������ﻌﺪة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺼ������ﻨﺎﻋﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼ�������ﺎدﯾﺔ ،درﺟﺖ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻣﺼ�������ﺎدر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ طﻤﻮﺣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم
واﻟﺘﻄﻮر ،ﻓﻠ ﺠﺄت إﻟﻰ ﻣﺼ�������ﺎدر اﻟ ﻄﺎ ﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠ ﯿﺪ ﯾﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟ ﻐﺎز وﻏﯿﺮ ھﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻮﻗ ﻌﺎت
ﺑﻨﻀ����ﻮب آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻵﺛﺎر اﻟﺴ����ﻠﺒﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻟﺠﺄت اﻟﺪول
إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ  1وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﺼﺪرا رﺧﯿﺼﺎ وداﺋﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸ��ﻄﺔ اﻟﺼ��ﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ،
ﺑﻞ وﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸ������ﻄﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴ������ﻌﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول إﻟﻰ اﻣﺘﻼك ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ وﺧﺎ ﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻷﺧﺮى
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ أو اﻟﺘﻘﯿﻨﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى .إﻻ
أن اﺳ������ﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴ������ﻠﻤﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺪون ﻣﺨﺎطﺮ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ
اﻟﻤﺴ��ﺘﻤﺮ ﻟﻮﺳ��ﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ،ﻓﺎﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮع ،ﺣﯿﺚ
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻜﻮراث ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ .وھﺬه اﻷﺿﺮار رﻏﻢ ﻧﺪرة وﻗﻮﻋﮭﺎ إﻻ
أﻧﮭﺎ إن وﻗﻌﺖ ﺗﻠﺤﻖ أﺿ��ﺮارا ﺑﺎﻷﺷ��ﺨﺎص واﻷﻣﻮال ،وﻗﺪ ﺗﺴ��ﺘﻤﺮ آﺛﺎرھﺎ اﻟﺴ��ﯿﺌﺔ ﻟﺴ��ﻨﻮات طﻮﯾﻠﺔ ،وﻣﺎ
ﻛﺎرﺛﺔ )ﺗﺸﺮﻧﻮﺑﻞ( ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ وآﺛﺎرھﺎ اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﺑﺒﻌﯿﺪة ﻋﻦ أذھﺎﻧﻨﺎ .
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وﺟﺴ��ﺎﻣﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﺗﺴ��ﺎع ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ وآﺛﺎرھﺎ اﻟﻀ��ﺎرة اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴ��ﺎن واﻟﺤﯿﻮان
واﻟﺒﯿﺌﺔ أوﺟﺒﺖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﺎﺷ���ﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸ���ﺎط اﻟﻨﻮوي ،وأﺛﯿﺮت
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳ��ﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﺎﺷ��ﺌﺔ ﻋﻦ اﺳ��ﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ
وطﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻧﻄﺎﻗﮭﺎ وأﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ.

 - 1ﻣﺣﺳن ﺣﻧون ﻏﺎﻟﻲ  -ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ – ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ – ﺑﯾروت –
ﻟﺑﻧﺎن – اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  – 2016 -ﺻﻔﺣﺔ ). (16
 - 2دﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد – اﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – أﺿواء ﻋﻠﻰ
ﻧﺻوص اﻟﻣرﺳوم ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻌدد ) – (2اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ – ﻣﺎرس 2013م – ﺻﻔﺣﺔ ). (190
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وﻗﺪ إھﺘﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪﻟﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ وﻋﺎﻟﺞ أﺣﻜﺎم
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وآﻟﯿﺔ وطﺮق اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ ،وﻋﻘﺪت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻓﻲ  21ﻣﺎﯾﻮ  1963واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل  12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،1997واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﺴﻨﺔ .1960
وﻗﺪ ﺳ���ﻌﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﺳ���ﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﻺﻏﺮاض اﻟﺴ���ﻠﻤﯿﺔ،
ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﺸ�����ﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳ�����ﺒﻘﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺜﻞ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼ�����ﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺴ�����ﻨﺔ 1976م ،
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷ���ﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳ���ﻌﺖ ﻹﺳ���ﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2007م .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺣﺮص ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ إﺧﺘﯿﺎر أﻓﻀ����ﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﺻ����ﻞ اﻟﯿﮫ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ
اﻟﻤ ﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮو ﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿ ﮭﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴ������ﺘﻮ ﯾﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴ������ﻼ ﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،إﻻ إن اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﻟﺨﻄﺮ ﯾﺒﻘﻰ
ﻣﻮﺟﻮداً .ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺸ����ﺮع ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﺻ��ﺪر اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (4ﻟﺴ��ﻨﺔ  2012ﺑﺸ��ﺄن
اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ أوﺟﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
آﺧﺬا ً ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳ������ﺒﻘﺘﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،واﻟﻨﺼ������ﻮص واﻟﻤﻌﺎھﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ طﺮﻓﺎ ﻓﯿﮭﺎ ،وﺧﺎﺻ����ﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  ،1997وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺴ����ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﺖ
ﻓﯿﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻗﺪﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺎرض،
ﺑﺤﯿﺚ اﻗﺘﺼ����ﺮ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ����ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮد ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  3وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺳ����ﻤﻮ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺠﺮد
اﻟﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼ�ﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة ) ( 27ﻣﻦ ﻣﻌﺎھﺪة ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻟﺴ�ﻨﺔ

 - 3اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري – أﺳ������ﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺷ������ﺎرك  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد  – 4اﻟﺳ������ﻧﺔ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ – اﻟﻌدد اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ  – 20رﺑﯾﻊ اﻷول/رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  1439ھـ�  -دﯾﺳﻣﺑر  2017م – ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق – اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ – ﺿﻣﺎن
اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺣﺎدث ﻧووي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ – ﺻﻔﺣﺔ ). (119
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1969م " ﻋ��ﺪم ﺟﻮاز ﺗﻤﺴ��������ﻚ اﻟ��ﺪول اﻷطﺮاف ﻓﻲ ﻣﻌ��ﺎھ��ﺪة ﺑﻘﻮاﻧﯿﻨﮭ��ﺎ اﻟ��ﺪاﺧﻠﯿ��ﺔ ﻟﺘﮭﺮب ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿ��ﺬ
أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ".
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أوﻻً :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﺴ���ﻌﻲ اﻟﺪول إﻟﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ
إﻧﺸ���ﺎء اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺑﻮظﺒﻲ ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻛﺎن ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ وﺟﻮد إطﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﻨﻈﻢ ھﺬه اﻷﺿﺮار وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ .وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وھﻞ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ���ﺎر ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺑﯿﺎن ﻣﺪى ﺧﺼ���ﻮﺻ���ﯿﺔ
اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي واﻷﺿ���ﺮر اﻟﻨﻮوﯾﺔ .ﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳ���ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻷﺳ���ﺌﻠﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ���ﺌﻮﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﺼ������ﺎدر ﺑﺴ������ﻨﺔ  2012وﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺸ������ﺮﯾﻌﺎت
اﻷﺧﺮى ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أھﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﻣﺪى ﺧﺮوج ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗﺪ ھﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻗﺪ
أﻟﻘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺣﺪه ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺼ��ﻮد ﺑﺎﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸ��ﺄن ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻢ أﺛﺮ
اﻟﻀ�ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ�ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ�ﻐﻞ وﻣﺘﻰ ﺗﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺸ�ﻐﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ إﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸ���ﻐﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻨﻮوي ھﻮ اﻟﻤﺴ���ﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ واﻟﺤﺼ���ﺮي ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﻟﻤﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�������ﺎر ﻣﻦ ﺧﺼ������ﻮﺻ������ﯿﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وھﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿ�����ﻮﻋﯿﺔ أم أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻮاﺟﺐ
اﻻﺛﺒﺎت ،وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﺎﺷ��ﺊ ﻋﻦ اﺳ��ﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ.

 - 4اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 120
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ﺛﺎﻧﯿﺎً :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�����ﺎر ﻟﻠﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي  ،ﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أي ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺗﻨﺎول دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻏﯿﺮ أن ھﻨﺎك ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳ����ﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻗﺖ اﻟﺴ����ﻠﻢ – اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺳ����ﻤﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿ����ﻞ – ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ –
 1976ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻟﻜﻦ ﻛﻮن اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ
ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻌﺎﺻ��ﺮة ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿ��ﺮ واﻧﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻋﺎم ،
ﻛﻤﺎ ان ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﺊ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ وھﻲ
:
 – 1دراﺳ�ﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر  /ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮزﯾﺪ ﻧﺸ�ﺮﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﮭﺪ دﺑﻲ اﻟﻘﻀ�ﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد ) (2ﻣﻦ اﻟﺴ�ﻨﺔ
اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎرس  2013م ﻧﺎﻗﺶ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي دون ﺷ��ﺮوط اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ودون
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
 – 2دراﺳﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر  /ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎدات ﻧﺸﺮﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺪد  71ﺑﺘﺎرﯾﺦ  – 31ﯾﻮﻟﯿﻮ  2017ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺗﻌﻤﻖ ﻓﻲ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وارﻛﺎن ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي وﻓﻖ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻤﺸﺮع
اﻻﻣﺎراﺗﻲ وﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﺷﺮوط اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ .

 – 3دراﺳ����ﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر  /ﻋﻼء وﺻ����ﻔﻲ اﻟﻤﺴ����ﺘﺮﯾﺤﻲ ﻧﺸ����ﺮﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸ����ﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸ����ﺮﻋﯿﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪ  13اﻟﻌﺪد  1ﻓﻲ رﻣﻀ����ﺎن 1437ھـ����������  /ﯾﻮﻧﯿﻮ  2016م ﺗﻄﺮق ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤ ﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي واﻻ ﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤ ﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﻓﻖ اﻟﻤ ﺸﺮع
اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘﻂ وﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﺿ������ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق
اﻟﻰ ﺷﺮوط اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي.
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 – 4دراﺳﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر  /واﺋﻞ أﺑﻮطﮫ ﻧﺸﺮﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪ 13
اﻟﻌﺪد  2ﺑﺘﺎرﯾﺦ رﺑﯿﻊ اﻷول 1437ھـ������������  /دﯾﺴ������ﻤﺒﺮ  2016م ﺗﻤﯿﺰت ھﺬه اﻟﺪراﺳ������ﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ
اﻟﺪارﺳ��ﺎت ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻮﺳ��ﻊ ﺑﺎﻻﺿ��ﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺷ��ﺮوط ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀ��ﺮر
اﻟﻨﻮوي وﺗﻘﺴ��ﯿﻢ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ دون أن ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﻻ ﻋﻦ ارﻛﺎن
ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.
 – 5دراﺳ������ﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر  /أﺣﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﯿﺎرى ﻧﺸ������ﺮﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد 4
اﻟﺴ����ﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ����ﺔ ﻓﻲ رﺑﯿﻊ اﻷول  /رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  1439ھـ����������  /دﯾﺴ����ﻤﺒﺮ  2017م ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﻓﻖ اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻻردﻧﻲ واﻻﻣﺎراﺗﻲ وﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﺷ���ﺮوط اﻟﻀ���ﺮر
اﻟﻨﻮوي وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻵﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
 – 6دراﺳ���ﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر /ﻣﺪﺣﺖ ﺻ���ﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺸ���ﺮﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﯾﺖ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴ���ﻨﺔ  8اﻟﻤﺠﻠﺪ 3
اﻟﻌﺪد  29ﻓﻲ أذار  2016م  /ﺟﻤﺎدي اﻷﺧﺮ  1438رﻛﺰ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ اﻵﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ اﻻﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺧﺼ������ﺎﺋﺼ������ﮫ واﺣﻜﺎﻣﮫ ﻓﻘﻂ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
واﻟﻤﺮﺳ������ﻮم اﻟﺴ������ﻮري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻻﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ رﻗﻢ  64ﻟﺴ������ﻨﺔ  2005واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺸ����ﺄن اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ
اﻻﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺳ������ﯿﺘﻤﯿﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﺿ������ﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق اﻟﯿﮭﺎ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎً :أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳ��ﺔ ﺑﺸ��ﻜﻞ أﺳ��ﺎﺳ��ﻲ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن أھﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي
واﻟﻨﺎﺷ��ﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ اﺳ��ﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 4
ﻟﺴ���ﻨﺔ  2012ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وھﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ���ﺮي واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷردﻧﻲ ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
واﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸ���ﺄن وھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم 1963م واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﻌﺎم  1960م  .وﯾﻨﺒﺜﻖ
ﻋﻦ ھﺬا اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪة أھﺪاف ﻓﺮﻋﯿﺔ ھﻲ:
 – 1اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وھﻞ ھﻲ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿ���ﺔ أم أن ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ
اﻟﻨﻮوي ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺨﻄﺄ؟
 – 2ﺗﻮ ﺿﯿﺢ ﺧ ﺼﻮ ﺻﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي واﻟ ﻀﺮر اﻟﻨﻮوي وﺗﻮ ﺿﯿﺢ ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻌﺎت واﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ،وﻣﺎ ھﻲ اﻟﺸ��ﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ
ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر.
 – 3ﻛﻤﺎ ﯾﺴ����ﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن ﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳ����ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  4ﻟﺴ����ﻨﺔ 2012
ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﺿ���ﻤﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻼزم ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع
اﻟﻀ����ﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،وﺿ����ﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،وإﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳ���ﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮاطﻦ اﻟﻘﺼ���ﻮر واﻟﻜﺸ���ﻒ
ﻋﻦ إﺟﺮاءات دﻋﻮى اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﺑﯿﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ������ﺔ ﺑﻨﻈﺮ
دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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راﺑﻌﺎً :أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ،
وﻛﺎﻵﺗﻲ :أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ،ﻓﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﻣﺘﻼك ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺴ������ﻠﻤﯿﺔ
وﻣﺨﺎطﺮ اﺳ������ﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺘﻘﯿﻨﺎت ،ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺪراﺳ�������ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿ������ﻮع ﻣﮭﻢ وﯾﺜﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ .أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،ﻓﺘﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺪاﺛﺘﮫ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪه ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻟﺠﺴ���ﺎﻣﺔ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺧﻄﻮرة اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ ووﺿ���ﻊ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أي
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي.

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ
ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮ ﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺑﯿﺎن أھﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮ ﺿﻮع اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﺗﻮﺿ����ﯿﺢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺔ .وﺳ����ﺘﻨﺼ����ﺐ
دراﺳ��ﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼ��ﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﻹﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ
اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﻮﺿ���ﻮع اﻟﺪراﺳ���ﺔ .وﺳ���ﯿﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺿ���ﯿﺢ
ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺑﺒﯿﺎن أﺳ���ﺎس وطﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ وأﺣﻜﺎم دﻋﻮى اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ،
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﯿﻦ ھﻤﺎ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول -ﻗﯿـــﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ -دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺗﻤﮭﯿﺪ وﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺻ��ﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ رﻗﻢ )(4
ﻟﺴ��ﻨﺔ  5 2012وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﻌﺎم 1997م  6وﻛﺎن
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺳ��ﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن – ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  -7ﺗﻨﻈﯿﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻀ����ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺬي ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮫ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻟﻀﺮر .وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻔﮭﻮم
اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻠﻀﺮر وﺟﻌﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ھﻮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻦ
اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي .ﺑﺎﻻﺿ�����ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ وﺿ�����ﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺼ�����ﻮد ﺑﺎﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ وﺣﺪود ﻣﺴ�����ﺆوﻟﯿﺘﮫ
وﺷﺮوطﮭﺎ وﻧﻈﻢ أﺛﺮ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ .ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈﺮ دﻋﺎوي اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸ�����ﻐﻞ ﺣﻖ
اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ.
وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟﺴ������ﻨﺔ  2012اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳ��ﺎﺳ��ﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺧﺎﺻ��ﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻨﺺ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أن:
" – 3ﺗﻄﺒﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997م ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد

 - 5ﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2012ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ  ،اﻟﻌدد
ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌون )ﻣﻠﺣﻖ(  ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻻرﺑﻌون  8ﺷوال  1433ھـ  26 ،أﻏﺳطس  2012م .
 - 6وﺗﻌﻧﻲ ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  2012م " اﻟﻧص اﻟﻣوﺣد ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  1963م
اﻟﻣﻌدﻟﺔ واﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺑروﺗوﻛول ﺗﻌدﯾل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  12ﺳﺑﺗﻣﺑر . 1997
 - 7ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻵﺗﻲ:
 -1ﺗﻨﻈﯿﻢ أﺣﻜﺎم وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
 -2ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ.
 -3ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن.
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ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم" .ﻣﻦ أھﻢ اﻷھﺪاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ھﻮ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ أو ﺧﺮوج اﻟﻤﺮﺳﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (5ﻟﺴﻨﺔ 1985
 ،واﻟﻤﻌﺪل ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ) (57ﻟﺴﻨﺔ  2018ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ ) (11ﻟﺴﻨﺔ  1992ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ .
وھﺬا ﻣﺎ ﺳ����ﯿﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﯿﮫ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳ����ﺔ ،وﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺳ����ﺎس ﺗﻢ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺤﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول – طﺒﯿﻌﺔ وأﺳﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ – أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  -طﺒﯿﻌﺔ وأﺳﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي
ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ أﺿﺮار ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺗﺼﯿﺐ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ أﺟﺴﺎدھﻢ وأﻣﻮاﻟﮭﻢ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ إﻟﻰ إﺑﺮام اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ،
ﺑﺪءا ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻋﺎم  1960م وﻣﺮورا ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻋﺎم 1963م وأﺧﺮھﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﺎم  ،8 1997وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻮوي
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ وﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﺆﺧﺮا ً .وﻗﺪ ﺣﺼﺮت ھﺬه
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ وأﻓﺮدت ﻟﮭﺎ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ وأﺳﺎس ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،وھﻞ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﺎ
اﻟﺨﻄﺄ واﺟﺐ اﻻﺛﺒﺎت أم أﻧﮫ ﺧﻄﺄ ﻣﻔﺘﺮض أم أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻀﺮر ﻟﻮﺣﺪه.

وﻗﺪ ﺳ��ﻌﺖ ھﺬه اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﻨﻮوﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﻮاة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺳﻼﻣﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ و ﺿﻤﺎن ﺣ ﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺬي ﯾﺠﺒﺮ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ أﺿ���ﺮار ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻزﻣﺎ ً ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺼ���ﻮد
ﺑﺎﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ،وذﻟﻚ ﻟﺤﻞ اﻻﺷ����ﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺷ����ﺨﺺ اﻟﻤﺴ����ﺌﻮل ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀ����ﺮر
اﻟﻨﻮوي اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺎ ،وھﻮ أﻣﺮﺗﺤﻮطﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ .
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ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﺳ���ﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻋﺘﻤﺎده ﺑﺸ���ﻜﻞ أﺳ���ﺎﺳ���ﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻻﻵت
واﻟﻤﻨﺸﺂت وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،أﺧﺮج اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ

 - 8اﻟدﻛﺗور  /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق – اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﺳﻧﺔ ) – (8اﻟﻣﺟﻠد ) – (3اﻟﻌدد
) – (29آذار  2016 /ﺻﻔﺣﺔ . 374
 - 9اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳ������ﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷ������رﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – اﻟﺳ������ﻧﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ
واﻟﺛﻼﺛون – اﻟﻌدد اﻟﺣﺎدي واﻟﺳ��ﺑﻌون – ﺷ��وال  1438ھـ��������  -ﯾوﻟﯾو  – 2017اﻟﻣﺳ��ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷ��ﻐل اﻟﻧووي – دراﺳ��ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –
ص)(486
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ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ أﺳ���ﺎس ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴ���ﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳ��ﺲ ﺟﺪﯾﺪة أﻣﺮا ﻣﻠﺤﺎ ،وﺑﺼ��ﻮرة ﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳ��ﺘﺨﺪام وﺗﺸ��ﻐﯿﻞ
اﻟﻤﻨﺸ��ﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ  ،10وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺧﺼ��ﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸ��ﺔ اﻹﺳ��ﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺸﻐﻞ .وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺪ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ أﺳﺒﺎب ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ،وﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﯿﮭﺎ
ھﺬه اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم إﻟﺰام اﻟﺸ����ﺨﺺ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ ،وﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼ����ﻮﺻ����ﯿﺔ ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﺣﺼﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ،ﺟﺎء اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﯿﻮﺿﺢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮرادة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ.
وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ وھﻲ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول – اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮرادة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ.

 - 10اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 487

12

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  -اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي
ﯾﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي أﻣﺮا ً ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ،ﻟﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻤﺴ���ﺆول ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﺎﺷ���ﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ،واﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ دون ﻏﯿﺮه  ،11وذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻌﺪد اﻷﺷ������ﺨﺎص اﻟﻤﺸ������ﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻨﺸ����ﺎطﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻ����ﻌﻮﺑﺎت ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺘﻀ����ﺮرﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ����ﺆول ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﺘﻲ أﺻ�������ﺎﺑﺘﮭﻢ .ﻟﺬا ،ﻓﻘﺪ ﻟﺠﺄت اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸ������ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀ������ﺮرﯾﻦ
ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﮭﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول أﻣﺎﻣﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﺿﺮار ،وھﻮ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي.
وﻗﺪ َﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (4ﻟﺴ������ﻨﺔ  2012اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﺑﺄﻧﮫ
"اﻟﺸ���ﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﺸ���ﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸ���ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ واﻟﻤﺴ���ﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺼ���ﺎدر وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺮﺳ�ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (6ﻟﺴ�ﻨﺔ  2009اﻟﻤﺸ�ﺎر اﻟﯿﮫ"  12أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ
ﺟﺎء ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻤﻠﺤﻖ ) (1ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﻤﻨﺸ�������ﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ
اﻟﺼ����ﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀ����ﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (25ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳ����ﺘﺨﺪام اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ رﻗﻢ ) (43ﻟﺴ����ﻨﺔ
 2014اﻷردﻧﻲ  13ﺑﺄﻧﮫ" :أي ﺷ���ﺨﺺ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻛﯿﺎن ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﮫ رﺧﺼ���ﺔ أو اذن ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺸ���ﻐﯿﻞ
ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻮوي"  14ﻛﻤﺎ َﻋﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﺑﺸﺄن إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (3ﻣﻨﮫ اﻟ ُﻤﺸﻐﻞ ﺑﺄﻧﮫ" :اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺼﺮح ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ

 - 11اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 497
 - 12اﻟﻣﺎدة ) – (1اﻟﻣرﺳ���وم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (6ﻟﺳ���ﻧﺔ  – 2009ﻓﻲ ﺷ���ﺄن اﻻﺳ���ﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺳ���ﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺷ���ﻐل " أي
ﺷ�������ﺧص ﻣﺄذون ﻟﮫ )و/أو( ﯾﻛون ﻣﺳ�������ؤوﻻ ﻋن اﻷﻣﺎن اﻟﻧووي أو اﻷﻣﺎن اﻹﺷ�������ﻌﺎﻋﻲ أو أﻣﺎن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺷ�������ﻌﺔ أو أﻣﺎن اﻟﻧﻘل  ،ﻋﻧد
اﺿ��طﻼﻋﮫ ﺑﺄﻧﺷ��طﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻣراﻓﻖ ﻧووﯾﺔ أو ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺻ��ﺎدر إﺷ��ﻌﺎﻋﺎت ﻣؤﯾﻧﺔ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻓراد ﺑﺻ��ﻔﺗﮭم اﻟﺷ��ﺧﺻ��ﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣرﺳ��ﻠﯾن أو اﻟﺷ��ﺎﺣﻧﯾن واﻟﻣرﺧص ﻟﮭم واﻟﻣﺳ��ﺗﺷ��ﻔﯾﺎت واﻷﺷ��ﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻟﺣﺳ��ﺎﺑﮭم اﻟﺧﺎص "  ،وﻗد ﺳ��ﺑﻖ ذﻟك ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳ��وم ﻧﻔﺳ��ﮫ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺷ��ﻐﯾل ﺑﺄﻧﮫ " اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷ��طﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻐرض اﻟذي ﺷ��ﯾد ﻣن أﺟﻠﮫ ﻣرﻓﻖ ﻣرﺧص ﻣن
اﻟﮭﯾﺋﺔ " .
 - 13ﻣن ﺑﺎب اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم اﯾﻘﺎف ﻣﺷروع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ دون ذﻛر اﻷﺳﺑﺎب
وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻻ أﺟد ﺣرﺟﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺷﮭﺎد ﺑﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل  ،وﺧﺎﺻﺔ أﻧﮫ ﺳﺑﻖ اﻟﻣﺷروع اﻹﻣﺎراﺗﻲ .
 - 14ھﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾم ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻌﺎدن – ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻧووي ﻟﻠﻣﺷﻧﺄت واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻧووﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ واﻷﻧﺷظﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ –
ﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  25ﻣن ﻧظﺎم اﻷﺳﺗﺧدام اﻷﻣن ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ رﻗم  43ﻟﺳﻧﺔ  – 2014اﻟﻣﻠﺣﻖ ) – (1ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣن
اﻟﻧووي ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧووﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ .
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اﻷﻣﻦ أو اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي أو اﻹﺷ������ﻌﺎﻋﻲ أو أﻣﺎن اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﺸ������ﻌﺔ أو ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻵﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬه
اﻷﻧﺸﻄﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻨﺸﺂت ﻧﻮوﯾﺔ أو إﺷﻌﺎﻋﯿﺔ أو ﻣﺼﺎدر ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﯾﻨﺔ"  15أﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم 1963م ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻓﻨﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن:
"اﻟﻤﺸﻐﻞ ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺴﻤﯿﺘﮫ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺸﻐﻼ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة".

16

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﺑﺸ���ﺄن ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ 29
ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،1960ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ أي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺪد ﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻨﻮوي ،واﻗﺘﺼ��ﺮت ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺸ������ﺄن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺼ������ﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن" :ﻣﺸ���ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻮ اﻟﺸ���ﺨﺺ اﻟﻤﺤﺪد أو اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴ���ﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺸﻐﻼً ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ".
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ﯾﺘﻀ���ﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺳ���ﺒﻖ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﯾﻨﺼ���ﺮف إﻟﻰ اﻟﺸ���ﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺘﮫ أو
دوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻜﻮﻧﮫ ﺷﺨﺼﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ أو اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ
اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎ ﺻﺎ ،وطﻨﯿﺎ أو اﺟﻨﺒﯿﺎ ،وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺴ���ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼ���ﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي ﻻ ﯾﻜﺘﺴ���ﺐ وﺻ���ﻒ ﻣﺸ���ﻐﻞ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺸ���ﻤﻠﮫ وﻻ
ﯾﺤﻤﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻧﺸ������ﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺘﮭﻤﺎ ً ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�����ﺎر
ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ.

 - 15ﻗﺎﻧون  7ﻟﺳﻧﺔ  2010ﺑﺷﺄن إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ  -اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد  12ﻣﻛرر )أ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 – 2010/3/30اﻟﻣﺎدة ) . ( 3
 - 16اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (497
 - 17اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (497
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وﻻ ﯾﻘﺘﺼ���ﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ���ﻐﻠﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴ���ﻲ ،ﺑﻞ ﯾﺸ���ﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬي
ﯾﺤﺼ��ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻷﺻ��ﻠﻲ ،وھﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن واﺿ��ﺤﺎ
وﺻﺮﯾﺤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي.
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﺘﺸ���ﺮﯾﻊ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎراﺗﻲ أﻓﻀ���ﻞ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ
اﻟ ﺼﺮﯾﺤﺔ اﻟﺘﻲ و ﺻﻔﺖ اﻟﻤ ﺸﻐﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻔ ﺼﻞ ،ﺣﯿﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺮ ﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ ) (6ﻟﺴﻨﺔ  2009ﻓﻲ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﻐﻞ ھﻮ" :أي ﺷﺨﺺ
ﻣﺄذون ﻟﮫ )و/أو( ﯾﻜﻮن ﻣﺴ��ﺆوﻻ ﻋﻦ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي أو اﻷﻣﺎن اﻹﺷ��ﻌﺎﻋﻲ أو أﻣﺎن اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﺸ��ﻌﺔ أو
أﻣﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﺿﻄﻼﻋﮫ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﻧﻮوﯾﺔ أو ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺼﺎدر إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺆﯾﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻓﺮاد ﺑﺼ����ﻔﺘﮭﻢ اﻟﺸ����ﺨﺼ����ﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺮﺳ����ﻠﯿﻦ أو اﻟﺸ����ﺎﺣﻨﯿﻦ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ
واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎص"  18ﻓﻌﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻤﺮ ﺳﻮم
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (6ﻟﺴ���ﻨﺔ  2009ﯾﻠﺨﺺ وﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﻻ ﯾﺸ���ﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن ﺷ���ﺨﺼ���ﺎ طﺒﯿﻌﯿﺎ أو
اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎ ،ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎﺻ �ﺎ ،ﻣﻮاطﻨﺎ أو أﺟﻨﺒﯿﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ��ﺎﺑﻘﺔ ،أن وﺻ��ﻒ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻻ ﯾﻘﺘﺼ��ﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴ���ﻲ ﻛﻤﺎ أﺳ���ﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﻞ ﯾﺸ���ﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺰاول أي ﻧﺸ���ﺎط ﻧﻮوي ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻷﺻﻠﻲ .وﻗﺪ أﺟﺎزت اﻟﻤﺎدة )(6
ﻣﻦ اﻟﻤﺮ ﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟ ﺴﻨﺔ  2012ﺻﺮاﺣﺔ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﻦ اﻟﻤ ﺸﻐﻞ اﻷ ﺻﻠﻲ
ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴ������ﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ وﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻧﺎﻗﻞ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﻣﻨﺎول اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﮫ أو ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﻛﻤﺸﻐﻞ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  ،1997وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺨﺎﺻ�����ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ واﻟﻀ�����ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼ�����ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳ�����ﻮم

 - 18وزارة اﻟﻌدل ﺑدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﺛﻼﺛون – اﻟﻌدد ارﺑﻌﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﺳﻌون
–  4ﺷوال  1430ھـ اﻟﻣواﻓﻖ  23ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻟﺳﻧﺔ  2009م – اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (6ﻟﺳﻧﺔ  2009م – ﻓﻲ ﺷﺄن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ). (1
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ﺑﻘﺎﻧﻮن ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟ ﻨﺎﻗﻞ أو اﻟﻤ ﻨﺎول اﻟﻤﻨﺼ������ﻮص ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟ ﻤﺎدة
ﻣﺸﻐﻼً ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ داﺧﻞ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ" .
وﺗﻘﻀ������ﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) ،(2ﺑﺄﻧﮫ" :ﯾﺠﻮز ﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة أن ﺗﻨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻊ – وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸ��ﺮوط اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻊ – ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﻣﻨﺎول اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ أن ﯾﺴ�����ﻤﻰ أو ﯾﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺸ�����ﻐﻼ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﻞ( أو ﻟﻠﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎول( وﻋﻨﺪﺋﺬ ﯾﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻨﺎﻗﻞ أو اﻟﻤﻨﺎول – ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻏﺮاض ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ – ﻣﺸ����ﻐﻼ ﻟﻤﻨﺸ����ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ داﺧﻞ أراﺿ����ﻲ اﻟﺪوﻟﺔ".
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ﯾﺘﻀ��ﺢ ﻣﻤﺎ ﺳ��ﺒﻖ ،أن اﻟﺸ��ﺮط اﻷﺳ��ﺎﺳ��ﻲ اﻟﻼزم ﻟﺼ��ﺤﺔ اﻋﺘﺮاف اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ ھﻮ أن ﺗﻜﻮن
ھﻨﺎك ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻷﺻ�����ﯿﻞ ،ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻻﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ وﻻ ﯾﻌﺘﺪ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸ�����ﻔﮭﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ وﻻ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸ�����ﻔﮭﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻷﺻ�����ﯿﻞ ،وﻻ ﯾﻌﺘﺪ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﻐﻞ اﻷﺻ��ﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ .وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸ��ﺮط ﯾﻼﺣﻆ ﺧﺮوج
اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (4ﻟﺴ������ﻨﺔ  2012ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن" :اﻹﺟﺎزة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ".
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 - 19راﺟﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  1997ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ ) اﻟﻧص اﻻدﻣﺎﺟﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ  21اﯾﺎر/ﻣﺎﯾو  1963ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻋدﻟت طﺑﻘﺎ ﻟﺑرﺗوﻛول  12اﯾﻠول  /ﺳﺑﺗﻣﺑر  – ( 1997اﻟﻣﺎدة
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ – اﻟﻔﻘرة رﻗم ) . ( 2
 - 20ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  1985اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )  ( 1ﻟﺳﻧﺔ
 – 1987اﻟﻣﺎدة ) – (217آﺛﺎر اﻹﺟﺎزة أو اﻟرﻓض "  – 1اذا اﺟﯾز اﻟﺗﺻرف اﻟﻣوﻗوف ﻧﻔذ ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ وﻗت ﺻدوره واﻋﺗﺑرت
اﻹﺟﺎزة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ ﻛﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .
 – 2وإذا رﻓﺿت اﻹﺟﺎزة ﺑطل اﻟﺗﺻرف " .
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وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻋﺘﺮاف اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ ،ﺑﻌﺪ اﻋﻄﺎء اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻻﺻ����ﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﺳ��ﺘﯿﻔﺎﺋﮫ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ واﻟﻀ��ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼ��ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )(8
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ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟﺴﻨﺔ  ،2012أﻣﺮا ﺟﻮازﯾﺎ ،ﻓﺈذا ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻻﺻﯿﻞ ﻟﮭﺬه
اﻟﺸﺮوط ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أن ﺗﻘﺒﻞ أو ﺗﺮﻓﺾ اﻷﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ .وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﻗﯿﺎم اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت
واﻟﻀ��ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ أن ﯾﺼ�ﺒﺢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ،ﺑﻞ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮھﺎ
أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﻷﺻﯿﻞ أو ﺗﺮﻓﺾ اﻷﻋﺘﺮاف دون ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﺗﺒﺪي أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺮﻓﺾ.
وﺧﻼﺻ����ﺔ اﻟﻘﻮل ،أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ ﻻ ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻷﺻ����ﯿﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺑﻞ ﯾﺘﻌﺪاه ﻟﯿﺸ��ﻤﻞ اﯾﻀ��ﺎ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻛﻤﺸ��ﻐﻞ ﺑﺪﻻ
ﻋﻦ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻻﺻ����ﯿﻞ .وأﺧﯿﺮا ،ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻹﺷ����ﻌﺎﻋﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﻻﺳ��ﺘﯿﺮاد أو ﺗﺼ��ﺪﯾﺮ أو ﺗﺼ��ﻨﯿﻊ أو ﺣﯿﺎزة أو ﺗﺪاول أو ﻧﻘﻞ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أي أﺟﮭﺰة
أو ﻣﻮاد ﻣﺸ��ﻌﺔ ،وھﻨﺎك ﺗﺮاﺧﯿﺺ اﺳ��ﺘﺨﺪام أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺷ��ﻌﺔ اﻟﻤﺆﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻤﺎرﺳ��ﺔ اﻟﻤﮭﻦ أو
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ،أھﻤﮭﺎ اﻟﻐﺎﯾﺔ
ﻣﻦ اﺳ��ﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼ��ﺪر اﻹﺷ��ﻌﺎع وﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪه وﺗﺤﺮﻛﺎﺗﮫ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺷ��ﻌﺎع ﺑﺼ��ﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺎس واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻹﺷﻌﺎع ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
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 - 21اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺄﻣﯾن  -اﻟﻣﺎدة )(8
 -1ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺷ����ﻐل ﺑﺄن ﯾﻘدم وأن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﺿ����ﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷ����ﺗرطﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺳ����ؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻷﺿ����رار اﻟﻧووﯾﺔ.
 -2ﯾﺟب ﻟﻐﺎﯾﺎت إﺻ��دار رﺧﺻ��ﺔ ﻟﺗﺷ��ﻐﯾل ﻣﻧﺷ��ﺄة ﻧووﯾﺔ ،أن ﯾﺣﺗﻔظ ﻣﺷ��ﻐل اﻟﻣﻧﺷ��ﺄة اﻟﻧووﯾﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾن أو ﺗﻘدﯾم ﺿ��ﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﺣﺗﻰ ﻣﺑﻠﻎ
 450ﻣﻠﯾون وﺣدة ﺣﻘوق ﺳ��ﺣب ﺧﺎﺻ��ﺔ أو ﺣﺗﻰ ﺣد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗﺣدده اﻟﮭﯾﺋﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة ) (2ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (5ﻣن ھذا اﻟﻣرﺳ��وم
ﺑﻘﺎﻧون ،وذﻟك ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺳ�����ؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻧووﯾﺔ اﻟواﺣدة ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ھذا اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﺿ�����ﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻵﺧر ﻣﺳ�����ﺗوﻓﯾًﺎ ﻟﻠﺷ�����ﻛل

واﻟﺷروط اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ .

 -3ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷ����ﻐل اﻟﺣﺻ����ول ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﺿ����ﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﯾﺔ ﻣﺻ����ﺎدر ﺗﻌﺗﻣدھﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺳ����واء ﻣن داﺧل أو ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ.
 -4ﺗﺗﻔﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻣرﺳ������وم ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻊ أوﻟوﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳ������ﺗﺣﻖ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة أو اﻹﺻ������ﺎﺑﺔ اﻟﺷ������ﺧﺻ������ﯾﺔ
اﻟ�����ﻣ�����ﻧﺻ������������وص ﻋ�����ﻠ�����ﯾ�����ﮭ�����ﺎ ﻓ�����ﻲ اﻟ�����ﻔ�����ﻘ�����رة ) (2ﻣ�����ن اﻟ�����ﻣ�����ﺎدة ) (8ﻣ�����ن اﺗ�����ﻔ�����ﺎﻗ�����ﯾ�����ﺔ ﻓ�����ﯾ�����ﯾ�����ﻧ�����ﺎ ﻟ�����ﻌ�����ﺎم .1997
 -5إذا ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺷﻐل ،ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭود ،ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ أو أي ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة
) (2ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ،ﯾﺟوز ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ أن ﺗﻘرر أن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺷ������روط ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻣرﺳ������وم ﺑﻘﺎﻧون ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ ﺳ������وق اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻟدوﻟﻲ أو أن ﺗﻘرر أن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة أو ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﺑﺷ����ﻛل ﻣؤﻗت .وﻓﻲ ھذه اﻷﺣوال ،ﺗﺻ����ﺑﺢ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة
ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣﻐطﺎة ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ وذﻟك ﺣﺗﻰ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (1أو ) (2ﻣن اﻟﻣﺎدة )(5
ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺣﺳ��������ب اﻷﺣوال ،وذﻟك إﻟﻰ ﺣﯾن ﻗﯾﺎم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﺗوﻓر اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ وﻣﻧﺢ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﮭﻠﺔ
زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣددھﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺈرادﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت.
 - 22ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو – ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ – دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة – اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ –  2004م – ﺻﻔﺣﺔ . 340
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي
ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻮوي ﺑﻤﺠﺮد وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻧﻮوي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺿ��ﺮر.
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف إن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻘﺪﯾﺔ أو ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮﯾﺔ )ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر( .وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺈن ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺼ��ﯿﺐ اﻟﻐﯿﺮ
ﺗﻌﺪ ﻣﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻘﺪﯾﺔ ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي واﻟﻤﺘﻀ������ﺮرﯾﻦ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن
ﻣﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﺼ����ﯿﺮﯾﺔ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ
واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
واﻷﺻ��ﻞ اﻟﻌﺎم أن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ  ،23ﺳ��ﻮاء ﻛﺎن ﺧﻄﺄ واﺟﺐ
اﻟﺜﺒﺎت أم ﺧﻄﺄ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ،ﻟﻜﻦ ﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺗﺒﺮز ﻣﯿﻼ
إﻟﻰ اﻹﺑﺘﻌ��ﺎد ﻋﻦ ھ�ﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﮭﻮم ﺟ�ﺪﯾ�ﺪ ﻟﻠﻤﺴ������ﺆوﻟﯿ��ﺔ اﻟﺘﻘﺼ������ﯿﺮﯾ�ﺔ ﯾﺴ������ﺒﻎ ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ اﻟﻄ��ﺎﺑﻊ
اﻟﻤﻮﺿ����ﻮﻋﻲ .وﻗﺪ ﺳ����ﺎرت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ  ،24ﻓﻠﺼ����ﻌﻮﺑﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺘﻀ����ﺮر ﻓﻲ ﻣﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﺨﻄﺄ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ وﻟﻠﺸ��ﺨﺺ اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻀ��ﺮر ،ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ً
أن ﺗﺆﺳﺲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ أﺧﺮى ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻀﺮور ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎدل ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻀ������ﺮر اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﮫ  25ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻄﻮر أﺻ������ﺒﺤﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ
ﻟﻠﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ وھﻲ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ ،وﯾﻘﺼ���ﺪ ﺑﮭﺎ" :اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻈﻮر ﻻ ﯾﻠﻌﺐ ﻓﯿﮫ
اﻟﺨﻄﺄ أي دور ﻣﺆﺳ��ﺲ" ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻮﺿ��ﻮﻋﯿﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻀ��ﺮر دون
أن ﯾﻨﺴ��ﺐ أي ﺧﻄﺄ ﻟﻠﻤﺘﺴ��ﺒﺐ ﺑﺎﻟﻀ��ﺮر  ،26أو "إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺴ��ﺌﻮل ﻋﻦ ﻧﺸ��ﺎط
ﺧﻄﺮ ﻋﻤ�ﺎ ﯾﺤ�ﺪﺛ�ﮫ ﺑ�ﺎﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ أﺿ������ﺮار ،دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺛﺒ�ﺎت اﻟﺨﻄ�ﺄ ﻓﻲ ﺟ�ﺎﻧﺒ�ﮫ"  ،27ﻋﻠﻰ ﺧﻼف

 - 23ﯾﺟب اﻷﺷ��ﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺻ��طﻠﺢ اﻟﻣﺳ��ؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻ��ﯾرﯾﺔ ﻟﯾس ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﺷ��رع اﻹﻣﺎراﺗﻲ  ،واﺳ��ﺗﻌﺎض ﻋﻧﮫ ﺑﻣﺻ��طﻠﺢ
اﻟﻣﺳ����ؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿ����ﺎر  ،ﺣﺎﻟﮫ ﺣﺎل اﻟﻣﺷ����رع اﻷردﻧﻲ  ،وھو ﻣﺎ ﯾﻐﻔل ﻋﻧﮫ ﻛﺛﯾر ﻣن طﻼب اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات  ،وھذا ﯾظﮭر
ﻣدى اﻟﺗﺄﺛر اﻟواﺿﺢ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷﻓﺎﺿل ﻣن ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﺣﺎﻟﮭﺎ ﺣﺎل
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ .
 - 24دﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .124
 - 25دﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .487
 - 26دﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .125
 27دﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .487
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اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸ��ﺨﺼ��ﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ُﻣﺤﺪث اﻟﻀ��ﺮر أو اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷ��ﺄﻧﮫ أن ﯾﺴ��ﺒﺐ
آذى أو ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ.
وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳ������ﺘﻨﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻟﻤﺼ������ﺮي ﻟﻠﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ،ﺣﯿﺚ ﺣﺪد أن
اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ھﻮ" :ﻛﻞ ﺣﺪث ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼ���ﻮد ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺸ���ﻐﯿﻞ أو ﻋﯿﺐ ﻓﻲ اﻷﺟﮭﺰة
واﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ".
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ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة اﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺒﻤﺪأ ﺗﻜﺮﯾﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي َﻛﺮﺳﮫ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ أن ﯾﻤﺲ ﻏﯿﺮه أو ﻣﺎﻟﮫ ﺑﻔﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎح.

29

وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى وطﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ����ﻮﻋﯿﺔ ،ﯾﺴ����ﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺘﻀ����ﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﺎدث
اﻟﻨﻮوي اﻟﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴ�ﮭﻮﻟﺔ ،ﺣﯿﺚ أن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﻨﺸ�ﺄ ﺑﻤﺠﺮد إﺛﺒﺎت أن اﻟﻀ�ﺮر
وﻗﻊ ﺑﺴ������ﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪي أو اﻹھﻤﺎل .واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﺳ������ﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﯾﻮﺟﺐ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ وﺣﺪود ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،ﻛﺎﻵﺗﻲ:
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺣﺪود ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.

 - 28ﻗﺎﻧون رﻗم  7ﻟﺳﻧﺔ  – 2010ﺑﺷﺄن إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ). (3
 - 29دﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .124
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اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ
أ ﺷﺮﻧﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﻟﻰ أن اﻟﻤ ﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷ ﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي دون ﻏﯿﺮه ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (4ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ����ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟﺴ����ﻨﺔ 2012
ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ أن" :ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ھﻮ اﻟﻤﺴ���ﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻦ أﯾﺔ أﺿ���ﺮار
ﻧﻮوﯾﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (2ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  ."1997ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (10اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم  ،30وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺎه اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻟﻤﺼ���ﺮي ،ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺺ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ أن" :ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺘﺸ����ﻐﯿﻞ أﯾﺔ ﻣﻨﺸ����ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺴ����ﺌﻮﻻ دون ﻏﯿﺮه ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أي ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺼﺪرة ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺗﮫ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ وﺿ�����ﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ وﺳ�����ﯿﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب أو أﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎھﺪة
دوﻟﯿﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼ���ﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺴ���ﺌﻮﻻ ﻋﻦ
اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﻨﺎﺷ�����ﺌﺔ ﻋﻦ أي ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﺗﺴ�����ﺒﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺮﺳ�����ﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺸ�����ﺂﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﺎرج
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼ�����ﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ وﺻ�����ﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد إﻟﻰ ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻮﺻ�����ﻮل ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺾ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ
اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب أو ﻣﻌﺎھﺪة دوﻟﯿﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼ�����ﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼ�����ﺪرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮاد"
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ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳ���ﮭﻞ اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿ���ﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺤﺼ���ﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﺼ���ﺮ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﺿ���ﺮار ﺑﺎﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي  ،32وھﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (4اﻟﺒﻨﺪ
)ب( اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ  33ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ھﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ )(5

 - 30دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ  -اﻟﻤﺎدة )" (10
ﺣﺼ�ﺮا ﺿ�ﺪ اﻟﻤﺸ�ﻐﻞ أو ﺿ�ﺪ اﻟﺸ�ﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀ�ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ
 -1ﯾﺘﻢ رﻓﻊ دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ�ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ً
أﺣ���������ﻜ���������ﺎم اﻟ���������ﻔ���������ﻘ���������ﺮة ) (1ﻣ���������ﻦ اﻟ���������ﻤ���������ﺎدة ) (8ﻣ���������ﻦ ھ���������ﺬا اﻟ���������ﻤ���������ﺮﺳ���������������ﻮم ﺑ���������ﻘ���������ﺎﻧ���������ﻮن.
 -2ﺗﺘﻘﺎدم دﻋﺎوى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺿ���ﺪ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀ���ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴ���ﺎري إذا ﺑﻘﻲ ﺳ���ﺎرﯾًﺎ ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟ���ﻔ���ﺘ���ﺮة اﻟ���ﻤ���ﻨﺼ���������ﻮص ﻋ���ﻠ���ﯿ���ﮭ����ﺎ ﻓ���ﻲ اﻟ���ﻔ���ﻘ���ﺮة )/1أ( ﻣ���ﻦ اﻟ���ﻤ����ﺎدة )اﻟﺴ����������ﺎدﺳ����������ﺔ( ﻣ���ﻦ اﺗ���ﻔ����ﺎﻗ���ﯿ����ﺔ ﻓ���ﯿ���ﯿ���ﻨ����ﺎ ﻟ���ﻌ����ﺎم .1997
�����ﺮارا ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳ������ﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
 -3ﺗﺴ������ﻘﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻷي ﺷ������ﺨﺺ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮫ أﺿ�
ً
اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘ ﻀﺮر ،أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺑﺎﻟ ﻀﺮر وﺑﺎﻟﻤ ﺸﻐﻞ اﻟﻤ ﺴﺆول ﻋﻨﮫ ،ﺑ ﺸﺮط ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )/1أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997أو اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة " .
 - 31ﻗﺎﻧون رﻗم  7ﻟﺳﻧﺔ  – 2010ﺑﺷﺄن إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ). (81
 - 32دﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .154
 - 33ﻧظﺎم رﻗم ) (43ﻟﺳﻧﺔ  – 2014ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺧدام اﻵﻣن ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ  -اﻟﻣﺎدة ) – (4اﻟﺑﻧد )ب( "  – 1ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺷ�����ﺧﺎص أو اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣرﺧص أو اﻟﻣﺻ�����رح ﻟﮭﺎ ﺑﺣﯾﺎزة أو إدارة اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ او اﻟﻣراﻓﻖ او اﻟﻣﻧﺷ�����ﺂت أو اﻷﻧﺷ�����طﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻋﻧد
اﻻﺧﻼل ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣﺎن واﻻﻣن اﻟﻧووي وﻣﺑﺎدئ اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻻﺷ���ﻌﺎﻋﯾﺔ ﺳ���واء ﻛﺎن ھذا اﻻﺧﻼل ﺑﺳ���ﺑب ھؤﻻء اﻷﺷ���ﺧﺎص أو اﻟﺟﮭﺎت او
ﯾﻌود ﻷﺳﺑﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ارادﺗﮭم " .
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ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ اﻟﺬي ﯾﺘ ﻀﻤﻦ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣ ﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷ ﺿﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾَﺜْﺒُﺖ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ  ،34ﺣﯿﺚ ورد ﻓﯿﮭﺎ" :ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﻐﻞ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻷ ﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ .ﺑﯿﺪ أن ذﻟﻚ ﻻ
ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أي اﺗ ﻔﺎﻗ ﯿﺔ دوﻟ ﯿﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺠﺎل اﻟﻨ ﻘﻞ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة أو ﯾﻜﻮن ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿ ﮭﺎ أو
ﺗﺼﺪﯾﻘﮭﺎ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﯿﮭﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺢ ﻓﯿﮫ ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ".
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وﯾﺠﺐ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ھﻨﺎ ،إﻟﻰ أن ﻟﻔﻆ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸ �ﻤﻞ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻻﺻ��ﯿﻞ واﻟﺒﺪﯾﻞ .ﻟﺬا ،ﻓﺈن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻦ أﯾﺔ اﺿﺮار ﻧﻮوﯾﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺣﺎﻟﮫ ﺣﺎل اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻻﺻ���ﯿﻞ ،طﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻀ���ﺮر وﻗﻊ ﺑﺴ���ﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺸ���ﺂﺗﮫ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو وﻗﻌﺖ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺸ�������ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻧ َ
ﻄﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ واردة ﻣﻦ ﻣﻨﺸ�������ﺂﺗﮫ اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو
ﻣﺘﻮﻟﺪة داﺧﻠﮭﺎ.
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وﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ اﻟﻌﻨﺼ��ﺮ اﻷﺳ��ﺎﺳ��ﻲ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر
ﯾﺜﻮر اﻟﺘﺴ�ﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻣﺴ�ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ�ﻐﻞ ﺑﻌﻨﺼ�ﺮ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ؟ وھﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻄﺄ ﺳ�ﺒﺒﺎ
رﺋﯿﺴ���ﯿﺎ ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ أو ﯾﻜﻔﻲ وﺟﻮد اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ھﻞ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ
ﻣﻔﺘﺮﺿ���ﺔ؟ وﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺴ���ﺆال ﯾﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﻮ ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼ���ﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ.
وﺑﺎﺳ���ﺘﻌﺮاض ﻧﺼ���ﻮص اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997واﻟﻤﺮﺳ���ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗﻢ  4ﻟﺴ���ﻨﺔ
 2012ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻮارد ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ.
وﯾﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺼ������ﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ اﻟﻔﻘﺮة)أ( ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن–1":
ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺸ�����ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ�����ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺜﺒﺖ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴ�����ﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ

 - 34راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﻘرة ) – (1ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  1997م – ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ .
 - 35اﻧظر اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﺗﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم . 1997
 - 36راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﺗﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم . 1997
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ﻧﻮوﯾﺔ"  ،37وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﻨﺎ أن اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻣﺴ������ﺆوﻻ ﻣﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
ﻣﻮﺿ��ﻮﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﺳ��ﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ أم
ﻻ ،وﺳ���ﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻀ���ﺮر ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي أو ﺑﺴ���ﺒﺒﮫ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﻜﻮن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي  ،38ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺨﻄﺄ ﻻ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼ���ﺮا أﺳ���ﺎﺳ���ﯿﺎ ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳ���ﺒﺒﺖ ﺿ���ﺮرا ھﻲ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ وإن ﻟﻢ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ.
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺻﺪور أي ﺧﻄﺄ أو إھﻤﺎل ﻣﻨﮫ ﯾﺒﺮر
ﺑﺄن اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎدرة اﻟﺤﺪوث ﻓﺈن ﻋﻮاﻗﺒﮭﺎ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮرھﺎ وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى أﺟﯿﺎل وﻗﺪ ﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﻟﮭﺎ أﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ������ﺘﻘﺒﻞ .وھﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸ������ﺮع
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�������ﺎر
ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿ����ﻮﻋﯿﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴ����ﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸ����ﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺮه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻟﻼﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
وﯾﺆﺳﺲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﺎرس
اﻷﺷ���ﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺪ ﻣﺸ���ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻮ ﺣﺎرس اﻷﺷ���ﯿﺎء اﻟﺨﻄﺮة
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ.
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ﻓﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮاﺳ�����ﺔ ھﻲ اﻟﺴ�����ﯿﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸ�����ﺊ واﻟﺤﺎرس اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض
اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻟﮫ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺊ ﻗ ﺼﺪا وا ﺳﺘﻘﻼﻻ ،أي ھﻮ
اﻟﺬي ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺊ ﺳﯿﻄﺮة ﻓﻌﻠﯿﺔ وﯾﺘﻮﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ واﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﮫ .
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 - 37راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم 1997
 - 38اﻟدﻛﺗور  /ﻋﻼء وﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗرﯾﺣﻲ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ )دورﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ(
– ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟدرا – أرﺑد اﻷردن  -اﻟﻣﺟﻠد  – 13اﻟﻌدد  – 1رﻣﺿﺎن  1437ھـ  /ﯾوﻧﯾو  – 2016اﻟﺗرﻗﯾم اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠدورﯾﺎت  – 1996-2320ﺻﻔﺣﺔ ). (6
 - 39دﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .130
 - 40اﻟدﻛﺗور /اﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﺑدر  -ﻓﻛرة اﻟﺣراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( – دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ –  - 2004ﺻﻔﺣﺔ 20
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وﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﺮى ﻋﺪم دﻗﺔ وﻧﺠﺎﻋﺔ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة
اﻟﺤﺮاﺳ���ﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﺣﺎرس اﻻﺷ���ﯿﺎء ﺗﺴ���ﻠﺘﺰم اﺛﺒﺎت ﺧﻄﺄ اﻟﺤﺎرس وﺗﻘﺼ���ﯿﺮه ﻓﻲ واﺟﺐ
اﻟﺤﺮاﺳ�ﺔ  ،41وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺼ�ﻌﺐ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺘﻀ�ﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺻ�ﺔ ﺣﺼ�ﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ
ﻛﺎن اﻟﻀ��ﺮر ﻗﺪ ﺣﺪث ﺑﺴ��ﺒﺐ ﻣﻨﺸ��ﺂﺗﮫ وﻻ ﯾﺸ��ﺘﺮط اﺛﺒﺎت ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ .أﺿ��ﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أن اﻟﻤﺸ��ﺮع
واﺟﺘﮭﺎدات اﻟﻘﻀ�ﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴ�ﻲ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﺴ�ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ�ﻮﻋﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻣﺴ�ﺎﺋﻞ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﯾﻘﺘﻀ�ﯿﮭﺎ اﻟﺘﻄﻮر
اﻻﻗﺘﺼ����ﺎدي وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀ����ﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻀ����ﻤﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻀ����ﺮورﯾﻦ ،إﻻ أﻧﮫ اﺗﺠﺎه
ﯾﺘﻨﺎﻣﻰ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻄﺮدة.
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وﻗﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ  43ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (316ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ
ﺣﺎرس اﻷﺷﯿﺎء إﻻ أﻧﮫ ﻗﺼﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ، 44ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن":ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺼ���ﺮﻓﮫ أﺷ���ﯿﺎء ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻ���ﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺿ���ﺮرھﺎ أو
اﻵﻻت ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﯾﻜﻮن ﺿ����ﺎﻣﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﮫ ھﺬه اﻷﺷ����ﯿﺎء أو اﻵﻻت ﻣﻦ ﺿ����ﺮر إﻻ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮز
ﻣﻨﮫ .وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﯾﺮد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ"  45إﻻ أﻧﮫ ﯾﻼﺣﻆ أن ﻋﺒﺎرة " إﻻ
ﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮز ﻣﻨﮫ " ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم
ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺘﮫ ﺑﻤﺠﺮد ﺣﺪوث اﻟﻀ��ﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸ��ﺂﺗﮫ وﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮫ اﻟﻤﺸ��ﺮع ﻋﺬر ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ
إﻻ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺴ����ﺒﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ .وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺴ����ﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أن ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ،أي
أن اﻟﻤﺸ����ﺮع ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ وﺣﺪه اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺴ����ﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ،وﻗﺪ اﻧﺘﮭﺞ

 - 41اﻟدﻛﺗور  /اﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﺑدر  -ﻓﻛرة اﻟﺣراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .16
 - 42اﻟدﻛﺗور  /اﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﺑدر  -ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ – ﺻﻔﺣﺔ ). (26
 - 43اﻧظر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم
) (1ﻟﺳﻧﺔ  – 1987اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ – اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﯾوان واﻷﺷﯾﺎء واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرﯾﻖ اﻟﻌﺎم .
 - 44اﻟدﻛﺗور  /اﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﺑدر  -ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ).(27
 - 45راﺟﻊ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم
) (1ﻟﺳﻧﺔ  – 1987اﻟﻣﺎدة ). (316
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اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺴ���ﺆﻟﯿﺔ ﻣﺸ���ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻤﺴ���ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳ���ﺎس اﻟﻀ���ﺮر ﻻ اﻟﺨﻄﺄ  ،46وﯾﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀ���ﺮر طﺎﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸ���ﺮطﯿﻦ
اﻷﺳﺎﺳﯿﻦ وھﻤﺎ:
 – 1وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ وﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﮭﺎ.
 – 2وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ واردة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ أو ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﮭﺎ أو ﻣﺘﻮﻟﺪة
ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ.
وﻟﻜﻦ اﻟﺴ�����ﺆال ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻌﻔﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ رﻏﻢ ﺗﺤﻘﻖ ھﺬان
اﻟﺸﺮطﺎن؟
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﯾﻌﻔﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ
اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼ��ﺮ اذا وﻗﻌﺖ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸ��ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ وﺗﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺨﺰﻧﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻨﻘﻞ ،أي أن اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴ��ﺆول ﻋﻦ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ذﻟﻚ أن دوره ﻛﺎن ﻣﺠﺮد اﻟﺤﻔﻆ أو ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﻐﻠﮭﺎ اﻷﺻﯿﻞ.
أي أن ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﯾﻜﻔﻲ
ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺴ�����ﺆوﻟﯿﺘﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴ�����ﺆوﻻ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم 1997
وﻟﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻ������ﺮاﺣﺔ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا ﻣﺄﺧﺬ ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ
ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ .وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟﺴ���ﻨﺔ  ،2012ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻔﻰ
ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻔﺼ��ﻞ واﻛﺘﻔﻰ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن "  – 3ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ﺑﺸ��ﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻤﺮﺳ�����ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن"  .وھﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻧﺼ�����ﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ ﻣﻦ

 - 46اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .494
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اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻻ ﯾﺘ ﺴﻊ اﻟﻤﺠﺎل ھﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﯿﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ  47ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ و ﺳﯿﺘﻢ
اﻟﺘﻄﺮق اﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ .

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺣﺪود ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺳ���ﺒﻖ اﻻﺷ���ﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ھﻮ اﻟﻤﺴ���ﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺿ���ﺮار اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ
وﻟﻜﻦ ھﻞ ﯾﺠﻮز ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي؟
وﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ﯾﻨﺼ����ﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ
ﻣﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ ﺷ�����ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ؛ ﻷن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر ھﻮ ﻣﻦ ﺻ�����ﻤﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﺷ�����ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﮫ ،ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻗﺪ
ﯾﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﻗﺪرة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺪدا ﺑﺴﻘﻒ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻜﻠﻤﺔ اﻟﻨﻘﺺ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮر أن ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻐﯿﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺪق ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻮوي ﺑﺨﺎﺻ�������ﺔ إذا ﻣﺎ
أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺠﻢ وطﺒﯿﻌﺔ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي وﻧﻄﺎق
اﻹﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘ ﻀﺮرﯾﻦ .وﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻓﺘﺮ ﺿﻨﺎ ﺟﺪﻻ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل
اﻗﺴ������ﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺳ������ﻮف ﺗﻜﻮن ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا ً وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻐﻄﺎء ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن َ
ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ،ﻛﺄﻣﺘﻨﺎع اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ

 - 47ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﯾرﺟﻌﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎدة ) (11ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  – 2012ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن
اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ  – .وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  1997ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ )اﻟﻧص
اﻻﻧدﻣﺎﺟﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  21أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو  1963ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻋدﻟت طﺑﻘﺎ ﻟﺑروﺗوﻛول
 12أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر . (1997
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أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺿ��ﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل  48وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸ��ﺮوع اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸ��ﺎرﯾﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﺪر ارﺑﺎح ﻟﻠﺪوﻟﺔ .
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ،ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (95ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ أن:
"ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ أو اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﺪﯾﮫ أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ"
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أﻣﺎ اﻟﻤﺸ�����ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻓﺮﻏﻢ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷ�����ﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ�����ﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن" :ﯾﺘﻢ رﻓﻊ
دﻋﺎوي اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺣﺼ��ﺮا ﺿ �ﺪ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ أو ﺿ��ﺪ اﻟﺸ��ﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ"  51إﻻ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (5ﺗﻨﺺ":إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸ������ﺮوط ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺳ�����ﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ أو أن ﺗﻘﺮر أن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة
أو ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ.

 - 48اﻟدﻛﺗور  /ﻋﻼء وﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗرﯾﺣﻲ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ).(12
 - 49وﺳﺗوﻓر ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ) (APR1400ﻓﻲ ﻣﺣطﺔ ﺑراﻛﺔ ﻧﺣو رﺑﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻋﻧد اﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣﺣطﺎت .وﻗد ﺑدأت اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷ��ﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣطﺔ ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو  2012ﺑﻌد اﻟﺣﺻ��ول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻ��ﺔ اﻹﻧﺷ��ﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
دورا أﺳ��ﺎﺳ �ﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻ��ﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﺷ��ﮭﺎدة ﻋدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ – أﺑوظﺑﻲ  ،وﺳ��ﯾؤدي ھذا اﻟﻣﺷ��روع ً
اﻟدوﻟﺔ وﺳ��ﯾوﻓر ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزل واﻟﺷ��رﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷ��ﺂت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﺑﺻ��ﻣﺔ اﻟﻛرﺑوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ .وﺑﻌد اﻟﺗﺷ��ﻐﯾل
اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣﺣطﺔ ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣ ّد ﻣﺣطﺔ ﺑراﻛﺔ ﻣن اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻛرﺑوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑواﻗﻊ  21ﻣﻠﯾون طن ﺳ�������ﻧو ﯾًﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎدل إزاﻟﺔ
 3.2ﻣﻠﯾون ﺳ�������ﯾﺎرة ﻣن اﻟطرﻗﺎت ،.أي أن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻛون اﻗل ﺑﻛﺛﯾر  ،وﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻛﺑر واﻓﺿ�������ل  ،ﻓﻛﺎن ﻷﺑد
ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺎدث اﻟﻧووي  ،وﺧﺻوﺻﺎ أن ھذه اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻛون ﺗﺣت إدارة وﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
 - 50اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .504
 - 51اﻧظر اﻟﻣﺎدة ) (10ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2012ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ .
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وﻓﻲ ھﺬه اﻷﺣﻮال ﺗﺼ�ﺒﺢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﻣﺒﺎﺷ�ﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1أو ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺤﺴ����ﺐ اﻷﺣﻮال وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻣﻨﺢ اﻷطﺮاف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﮭﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺈرادﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت".
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﻟﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ إذا ﺗﺤﻘﻖ ھﺬان اﻟﺸﺮطﺎن:
أوﻻً – اﺳ����ﺘﻨﻔﺎذ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﻓﻲ اﻟﺤﺼ����ﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (8ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً – اذا ﻗﺮرت اﻟﮭﯿﺌﺔ  53أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸ����ﺮوط ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳ����ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ أو اذا ﻗﺮرت اﻟﮭﯿﺌﺔ أن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو ﻣﺘﻮﻗﻔﮫ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺆﻗﺖ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆ ﺳ ﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻧﻔ ﺴﮭﺎ أو ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆ ﺳ ﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ
أو ﻻﯾﺔ ظﺮوف ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ أدت إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ .
ﻓﺈذا ﺗﻮﻓﺮ ھﺬان اﻟ ﺸﺮطﺎن ،أ ﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻐﻄﺎة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎ ﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪ
اﻻﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ وﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ً إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ
 - 52ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )  ( 4ﻟﺳﻧﺔ  – 2012اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺄﻣﯾن – ﻣﺎدة )  -1 " ( 8ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺄن ﯾﻘﺪم وأن ﯾﺤﺘﻔﻆ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮطﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
 -2ﯾﺠﺐ ﻟﻐﺎﯾﺎت إﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ،أن ﯾﺤﺘﻔﻆ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺿﻤﺎن ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺒﻠﻎ
 450ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺣﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻵﺧﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿًﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ
واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ.
 -3ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﯾﺔ ﻣﺼﺎدر ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ.
 -4ﺗﺘﻔﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ أوﻟﻮﯾﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم .1997
 -5إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد ،ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة
) (2ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوط ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ
أو اﻟﺪوﻟﻲ أو أن ﺗﻘﺮر أن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ .وﻓﻲ ھﺬه اﻷﺣﻮال ،ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1أو ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻣﻨﺢ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﮭﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪدھﺎ
اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺈرادﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت.
 - 53ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻧووﯾﺔ .
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ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻨﯿ��ﺔ ،وﺣﯿﻨﺌ��ﺬ ﺗﻤﻨﺢ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ��ﺔ ﻣﮭﻠ��ﺔ زﻣﻨﯿ��ﺔ ﺗﺤ��ﺪدھ��ﺎ اﻟﮭﯿﺌ��ﺔ ﺑ��ﺈرادﺗﮭ��ﺎ
اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺤﺼ�����ﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ،أي أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ ﻓﻲ أداﺋﮫ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ  54وﻻ
ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﺗﺎم ،ﺣﯿﺚ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ زال اﻟﺴ��ﺒﺐ ﺑﻤﺎ
ﺗﻜﺒﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀ�������ﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (11اﻟﺒﻨﺪ ) (2ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟﺴ������ﻨﺔ  ،2012ﺣﯿﺚ ﻧﺼ�������ﺖ ﻋﻠﻰ أن" :وﯾﺠﻮز أن ﯾﻤﺘﺪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع
اﻟﻤﻨﺼ������ﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﺮت أﻣﻮاﻻً ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀ������ﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  55 "1997ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬا اﻟﻨﺺ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ������ﺮر ،وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻀ������ﺮر اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺠﺰ
اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ھﻨﺎ ،أن اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼ���ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  5ﻟﺴ������ﻨﺔ ،1985
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر أن اﻷﺻ��ﻞ أﻻ ﯾﺴ��ﺄل أﺣﺪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻏﯿﺮه إﻻ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺳ��ﺒﺐ ﻟﺬﻟﻚ  56وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ
ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ھﻨﺎك ﻣﺒﺮر ﯾُﺠﯿﺰ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺧﻄﺎء اﻟﻤﺸﻐﻞ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺷ�����ﺄﻧﮫ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺎق
اﻟﻀ��ﺮر ﺑﺎﻟﻤﺘﻀ��ﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺴ��ﺒﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻨﺼ��ﺮ

 - 54ﺳوزان ﻣﻌوض – اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ – دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة –
اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ –  – 2011ص . 600
 - 55ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  – 2012اﻟﻣﺎدة )  " ( 11ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﺣﻖ اﻻدﻋﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻵﺗﯿﺘﯿﻦ:
 -1إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ورد ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ.
 -2إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻗﺪ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو إﻏﻔﺎل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث أﺿﺮار وﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻗﺎم أو اﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ.
وﯾﺠﻮز أن ﯾﻤﺘﺪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﺮت أﻣﻮاﻻً ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم " .1997
 - 56ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – ﻗﺎون اﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳ���ﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (1ﻟﺳ���ﻧﺔ
 – 1987اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث – اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر – اﻟﻣﺎدة ) – (313اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺋوﻟون ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر
 -1ﻻ ﯾﺳ�����ﺄل أﺣد ﻋن ﻓﻌل ﻏﯾره وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻠﻠﻘﺎﺿ�����ﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﺿ�����رور إذا رأى ﻣﺑررا أن ﯾﻠزم أﯾﺎ ﻣن اﻵﺗﻲ ذﻛرھم ﺣﺳ�����ب
اﻷﺣوال ﺑﺄداء اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻰ ﻣن أوﻗﻊ اﻟﺿرر:
أ -ﻣن وﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﺷ��ﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺳ��ﺑب ﻗﺻ��ره أو ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو اﻟﺟﺳ��ﻣﯾﺔ إﻻ إذا أﺛﺑت
أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑواﺟب اﻟرﻗﺎﺑﺔ أو أن اﻟﺿرر ﻛﺎن ﻻ ﺑد واﻗﻌﺎ وﻟو ﻗﺎم ﺑﮭذا اﻟواﺟب ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ.
ب -ﻣن ﻛﺎﻧت ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣن وﻗﻊ ﻣﻧﮫ اﻷﺿرار ﺳﻠطﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﮫ وﺗوﺟﯾﮭﮫ وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﺣرا ً ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎره إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر
ﻗد ﺻدر ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﮫ أو ﺑﺳﺑﺑﮭﺎ.
 -2وﻟﻣن أدى اﻟﺿﻣﺎن أن ﯾرﺟﻊ ﺑﻣﺎ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮫ.
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اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻤﺴ����ﺆول ﻋﻨﮫ .ﻛﻤﺎ ﻧﺮى أن اﻟﻤﺸ����ﺮع وإن أﻗﺎم اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ ﻓﻘﻂ دون
ﻏﯿﺮه ،وﻟﻜﻨﮫ ﺿ����ﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻀ����ﺮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﺑﺴ��ﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﺑﺴ��ﺒﺐ راﺟﻊ إﻟﻰ ﺷ��ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻲ أي ﺳ��ﺒﺐ أﺧﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﺸ��ﺮع أوﺟﺐ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺛﻢ ﺳ��ﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﺳ��ﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ أو ﺷ��ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﯾﺔ
دوﻟﺔ أﺧﺮى ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﮭﻤﺔ أﺳ������ﮭﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻀ������ﺮر .ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻤﺸ�����ﺮوع اﻟﻨﻮوي ھﻮ ﺣﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،أي أﻧﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻻﺻ�����ﻠﻲ ﻟﮫ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﻲ اﻟﻤﺴ�����ﺘﻔﯿﺪ
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺸﻐﻞ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻻ ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻣﺒﺪأ
اﻟﺤﺼ����ﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ
اﻟﻨﻮوي ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ  ،57وﻗﺪ ﯾﺸ�����ﻜﻞ ذﻟﻚ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀ�����ﺮر ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸ�����ﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ ،وھﻮ اﻟﮭﺪف اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ.

 - 57اﻟدﻛﺗور  /ﻋﻼء وﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗرﯾﺣﻲ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ).(14
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي
ﺗﻨﺤﺼ���ﺮ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﺘﻲ اﺷ���ﺎرت ﻟﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
واﻟﺘﺸ���ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼ���ﺮي رﻗﻢ  4ﻟﺴ���ﻨﺔ  1994ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ���ﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻣﻨﮫ  58ﻓﻲ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 – 1اﻷﺿﺮار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،وھﻲ أي ﺗﻐﯿﺮ ﻛﯿﻤﺎﺋﻲ أو ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻹﺣﯿﺎﺋﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﯿﻮان واﻟﻼﺣﯿﺎﺋﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺎء واﻷرض واﻟﮭﻮاء.
 – 2اﻷﺿ���ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺼ���ﯿﺐ اﻷﺷ���ﺨﺎص أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،وﯾﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼ���ﺐ ﻋﻠﻰ
ﺷ��ﺨﺺ اﻻﻧﺴ��ﺎن ﺳ��ﻮاء ﻓﻲ ﺟﺴ��ﺪه أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺴ��ﯿﺘﮫ أو ﻣﺎ ﯾﺴ��ﻤﻰ ﺑﺎﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻔﺴ��ﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي أو
اﻷﺿ����ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼ����ﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﮫ ،ﻣﺜﻞ اﻷراﺿ����ﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ أو ﻣﺤﺼ����ﻮﻟﮫ أو اﻻﻵت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ
ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﻟﺮزﻗﮫ.
 – 3ﺿﯿﺎع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ او ﺗﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﻧﺸﺄ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺸﻮه
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻷرض اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺼﻮﻻت اﻟﺰراﻋﯿﺔ أو ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ.
 – 4ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻷوﺿ�����ﺎع ﺳ�����ﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻓﻌﻼً أو ﺳ�����ﻮف
ﺗﺘﺨﺬ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ أو ﻗﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وھﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺴ��ﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻣﻘﺼ��ﻮد أو ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼ��ﻮد ،ﻓﯿﻜﻔﻲ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺠﺮد اﺛﺒﺎت اﻟﻀ��ﺮر وأﻧﮫ ﻧﺎﺗﺞ
ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻊ ﻧﻮوي ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ .وﻟﻜﻦ ھﻞ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أو اﻟﻤﺒﺪأ وردت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ؟

 - 58اﻧظر اﻟﻣﺎدة ) – (7اﻟﻣﺎدة ) – (8اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث " ﺻﻧدوق ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ " – ﻗرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  338ﻟﺳﻧﺔ 1995
ﺑﺎﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  – 1994ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
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ﺑﺼﯿﻐﺔ أﺧﺮى ھﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال؟
ﻟﻘﺪ أﺟﺎزت اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﻐﻞ أن ﯾﻨﻔﻲ ﻣﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺘﮫ ﺑﺈﺛﺒﺎت أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر ﺣﺪث ﺑﺴ��ﺐ
ﺧﻄﺄ ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي  ، 59أي أن ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴ���ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿ���ﺔ ﻟﻠﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺗﺮد
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﺿﺮار اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي
وﻗﺪ ﺣﺪدھﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷول:
اذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻀ��ﺮر اﻟﺬي اﺻ��ﺎب اﻟﻤﻀ��ﺮور ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻌﻞ
ﻣﺘﻌﻤﺪ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺮور أو أﻧﮫ اﻏﻔﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﺣﺪاث ذﻟﻚ اﻟﻀﺮر ،ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ .وﻗﺪ أﺷ��ﺎرت ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة ) (7ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (4ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ" :ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن
ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ ﻛﻠﯿًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿًﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ����ﺮر اﻟﺬي أﺻ����ﺎب اﻟﻤﺘﻀ����ﺮر إذا أﺛﺒﺖ
اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ أن اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻧﺠﻤﺖ ﻛﻠﯿًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿًﺎ ﻋﻦ إھﻤﺎل ﺟﺴ��ﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﺸ��ﺨﺺ اﻟﻤﺘﻀ��ﺮر أو ﻋﻦ
ﻓﻌﻞ ﻗﺎم أو اﻣﺘﻨﻊ ھﺬا اﻟﺸ���ﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺑﻘﺼ���ﺪ إﺣﺪاث ﺿ���ﺮر" .ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﯿﮫ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ  60وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
رﻗﻢ ) (5ﻟﺴﻨﺔ  1985ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(261
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 - 59اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .543
 - 60اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ – اﻟﻣﺎدة ) – (4اﻟﺑﻧد ) " (2اذا أﺛﺑت اﻟﻣﺷ����ﻐل أن اﻷﺿ����رار اﻟﻧووﯾﺔ ﻧﺟﻣت آﻟﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻋن إھﻣﺎل ﺟﺳ����ﯾم ﻣن
اﻟﺷ��ﺧص اﻟذي أﺻ��ﺎﺑﮫ اﻟﺿ��رر أو ﻋن ﻓﻌل ﻗﺎم ﺑﮫ ھذا اﻟﺷ��ﺧص أو ﻋن ﻓﻌل أﻏﻔل ھذا اﻟﺷ��ﺧص اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﺑﻘﺻ��د اﺣداث ﺿ��رر ،ﺟﺎز
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ��ﺔ -اذا ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك  -أن ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻣﺷ��ﻐل اﻋﻔﺎء آﻟﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ ﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿ��رر اﻟذي
أﺻﺎب ھذا اﻟﺷﺧص "
 - 61اﻟﻣﺎدة ) – (261ذﻛر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟزئ " ذﻛر ﺑﻌض ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻛذﻛره ﻛﻠﮫ ".
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وﻟﻢ ﯾﺬھﺐ اﻟﻤﺸ�ﺮع اﻟﻤﺼ�ﺮي ﺑﻌﯿﺪا ً ،إذ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ�ﺮي ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸ�ﻐﯿﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻗﺪ ﻧﺘﺠﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﯿﺔ أو ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻓﻌﻞ أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻀﺮر ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر أو ﻧﺘﯿﺠﺔ إھﻤﺎل ﺟﺴﯿﻢ ﻣﻨﮫ
أدى إﻟﻰ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻛﻠﯿﺎ ً أو ﺟﺰﺋﯿﺎ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﻔﻌﻠﮫ أو ﺗﻘﺼﯿﺮه ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.
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وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻷردﻧﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ،إذ أن اﻟﻤﺎدة ) (261ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻘﺪار اﻟﻀﻤﺎن أو أن ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮر
ﻗﺪ اﺷﺘﺮك ﺑﻔﻌﻠﮫ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر أو زاد ﻓﯿﮫ".
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ﻣﻦ اﻟﻨﺼ���ﻮص اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﺔ ﻧﺠﺪ أن إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻖ
ﺷﺮطﯿﻦ ھﻤﺎ:
أ – ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺸﻐﻞ إﺛﺒﺎت أن اﻟﻤﺘ ﻀﺮر ﻗﺎم ﺑ ﺴﻠﻮك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺣﺪاث اﻟﺤﺎدﺛﺔ ووﻗﻮع اﻟ ﻀﺮر
ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻛﺈﺣﺪاث ﺣﺮﯾﻖ أو إھﻤﺎل ﺟﺴﯿﻢ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻀﺮروﯾﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ.
ب – أن ﯾﺴﻤﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ.
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وﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ؛
ﻷﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷ������ﺨﺺ ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﺧﻄﺎر ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ داﺧﻞ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ وأھﻤﻞ ﻓﻲ ارﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﺗﺮﻛﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﺣﺪاث اﻟﻀﺮر ﺑﻨﻔﺴﮫ أو

 - 62اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 544
 - 63اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .148
 - 64اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .148
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ﺑﻐﯿﺮه وأدى ذﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻀ������ﺮر ،ﻓﺈن اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
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وﯾﺠﺪر ﺑﻨﺎ اﻹﺷ������ﺎرة إﻟﻰ أن ھﺬه ھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﮭﺎ اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑ ﺸﺄن اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷ ﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ  .واﻟﺘ ﺴﺄول اﻟﺬي ﯾﻄﺮح ﻧﻔ ﺴﮫ ھﻨﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻘﺪار
اﻋﻔﺎء اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺼ��ﯿﺮ اﻟﻤﺘﻀ��ﺮر؟ وھﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻀ��ﺮر اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ إذا ﻛﺎن
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﻛﯿﻦ أو اﻟﻤﺨﺘﺼ������ﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻮوي وﻗﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ أو ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻟﻢ
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر؟
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻻ ﯾﺘﺤﻤﻞ أﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻟﻤﺘﻀﺮر وﻟﻜﻨﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ
اﻟﻤﺴ���ﺌﻮﻟﯿﺔ إذا اﺛﺒﺖ اﻟﻤﺘﻀ���ﺮر أن إھﻤﺎﻟﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺟﺴ���ﯿﻤﺎ أو أن اﻟﻀ���ﺮر اﻟﺬي أﺻ���ﺎﺑﮫ ﯾﺘﺠﺎوز ﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﯿﺮة ﺗﻘﺼ���ﯿﺮه ،ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴ���ﺌﻮﻟﯿﺔ وﻻ ﺷ���ﻚ أن ﺗﻘﺪﯾﺮ ھﺬا اﻷﻣﺮ
ﻣﺘﺮوك ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼ���ﻮص اﻟﺴ���ﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ
وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﯿﺮة وإﺟﺤﺎف ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻀ���ﺮورﯾﻦ  ،66ﺣﯿﺚ أن اﻟﻨﺼ���ﻮص اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺸ���ﺘﺮط
اﻟﻌﻤﺪ وﻻ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀ��ﺮور ،ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﻣﺸ��ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺘﮫ
أو ﺗﻀ�����ﯿﯿﻖ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ ،وﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻮﺿ�����ﻮﻋﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ  ،67وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺮىء
اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟ ﻀﺮوري و ﺿﻊ ﻧﺺ ﺧﺎص ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت وﯾُ ﻀﯿﻖ اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺸﻐﻞ
اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﮭﺪف اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ
ﺣﻖ اﻟﻤﻀﺮور ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻨﺸﺄ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺎﻟ ﻀﺮر
وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﯾﺸﻜﻠﮫ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة وآﻟﻢ ﯾﻔﻮق اﻷﺿﺮار اﻷﺧﺮى .

 - 65اﻟدﻛﺗور  /ﻋﻼء وﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗرﯾﺣﻲ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (15
 - 66اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .149
 - 67اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .149
 - 68اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .149
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اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴ���ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺑﺴ���ﺒﺐ
اﻟﺤﺮوب أواﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ أو أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﯿﺔ أو ﺣﺮب أھﻠﯿﺔ أو ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺴﻠﺢ  ،69وھﻮ ﻣﺎ ﻧﻈﻤﺘﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻓﯿﻨﺎ واﻟﻤﺎدة ) (85ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻵﻧﺸ��ﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻤﺼ��ﺮي اﻟﺘﻲ ﻧﺼ��ﺖ ﻋﻠﻰ أن" :ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸ��ﻐﯿﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷ��ﺮة ﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺑﺴ���ﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﺴ���ﻠﺢ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ أو اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ أو
اﻟﻌﺼ��ﯿﺎن"  70وﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻧﺠﺪ أن ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷ��ﯿﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻓﻲ  11ﻣﺎرس  2011اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﺴ��ﺒﺐ
ﺿ���ﺮب زﻟﺰال ﺑﻘﻮة  9.0درﺟﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳ���ﺎﺣﻞ اﻟﯿﺎﺑﺎن وﺗﺄﺛﺮت ﻣﺤﻄﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷ���ﯿﻤﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺑﮭﺬا اﻟﺰﻟﺰال ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻓﻀ������ﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ������ﺒﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌُﻔﻰ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إذا أﺛﺒﺖ أن اﻷﺿﺮار اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﯾﺪ ﻟﮫ ﻓﯿﮫ.
وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺮﺳ����ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﺑﺸ����ﺄن اﻟﻤﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﻢ
ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﻘﻮة ﻗﺎھﺮة ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺧﻄﻰ اﻟﻤﺸ����ﺮع
اﻷردﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺣﺪدث اﻟﻤﺎدة ) (287ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺴ���ﺒﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀ���ﻤﺄن وھﻲ ﻋﻠﻰ ﺳ���ﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼ���ﺮ
اﻷﻓﺔ اﻟﺴ������ﻤﺎوﯾﺔ أو اﻟﺤﺎدث اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ أو اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة أو ﻓﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ أو ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀ������ﺮور  71ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ
أﺧﺮى ،ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻻ ﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (2اﻟﺒﻨﺪ ) (3اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺮد ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن.
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 - 69اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ – اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ – اﻟﺑﻧد ) " (3ﻻ ﺗﻘﻊ أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐل ﺑﻣوﺟب ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اذا اﺛﺑت أن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ
ﺗرﺟﻊ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ أو أﻋﻣﺎل ﻋداوﻧﯾﺔ او ﺣرب أھﻠﯾﺔ أو ﻋﺻﯾﺎن ﻣدﻧﻲ " .
 - 70اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .544
 - 71اﻧظر اﻟﻣﺎدة ) – (287أﺳﺑﺎب اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿﻣﺎن – ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي
رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (1ﻟﺳﻧﺔ . 1987
 - 72اﻟدﻛﺗور  /ﻋﻼء وﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗرﯾﺣﻲ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (17
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وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ھﺬه اﻟﺜﻐﺮة ﻗﺪ ﯾﺴ�����ﺘﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻀ�����ﺮور ﺳ�����ﻲء اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ﻻ
ﯾﺴ������ﺘﺤﻘﮫ واﻵﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳ������ﺒﺐ  73ﻛﻤﺎ أن ﻟﻔﻆ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴ������ﻠﺢ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ ﯾﺜﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴ���ﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻣﻀ���ﻤﻮﻧﮫ ،ﻓﮭﻞ ﯾﻘﺼ���ﺪ ﺑﮫ اﻟﻨﺰاع أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت داﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة ؟ أم ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ودوﻟﺔ أﺧﺮى أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ ؟ وھﻞ ﯾﺆدي إﻟﻰ
ﻧﺰاع ﻣﺴ��ﻠﺢ أو ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﺋﻲ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أم ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﺰاع ﺗﺴ��ﺘﺨﺪم ﻓﯿﮫ أﺳ��ﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ��ﺘﻮى ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ؟ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ أن اﻷﻣﺮ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸ��ﺮع ﻟﺘﻮﺿ��ﯿﺤﮫ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻔﺼ��ﻞ،
وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮع ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ.

اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﻧﻔﺴ��ﮭﺎ وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗﺴ��ﺘﺨﺪم أو ﺳ��ﺘﺴ��ﺨﺪم ﻷﻏﺮاض ھﺬه اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة  ،74أي أن اﻟﻤﺸ��ﺮع
اﺳﺘﺜﻨﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻠﺤﻖ
ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺜﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ واﻟﻤﻨﺸ �ﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻷﺧﺮى وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺸ��ﺎء واﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻜﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺘﻀﺮرة  ،75وھﻮ ﻣﺎ أورده اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :ﻻ
ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ :أ -اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو أﯾﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺨﺼ���ﺼ���ﺔ ﻟﮭﺬه
اﻟﻤﻨﺸﺄة  .ب-اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ،
وﺗﺴ��ﺮي ﻓﻲ ﺷ��ﺄن اﻟﻀ��ﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﻮﺳ��ﯿﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل

 - 73اﻧظر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )(1
ﻟﺳﻧﺔ  – 1987اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ – اﻟﻔرع اﻷول – اﻟﻛﺳب ﺑﻼ ﺳﺑب اﻟﻣﺎدة ). (319) – (318
 - 74اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ – اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ – اﻟﺑﻧد ) " (5ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﺷﻐل ﻣﺳؤوﻻ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب:
)أ( اﻟﻣﻧﺷ���ﺄة اﻟﻧووﯾﺔ ﻧﻔﺳ���ﮭﺎ وأي ﻣﻧﺷ���ﺄة ﻧووﯾﺔ أﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣﻧﺷ���ﺄة ﻧووﯾﺔ ﻗﯾد اﻻﻧﺷ���ﺎء ،ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﮫ ﺗﻠك
اﻟﻣﻧﺷﺄة؛
)ب( وأي ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ ذاﺗﮫ ﺗﺳﺗﺧدم ،أو ﯾﻌﺗزم أن ﺗﺳﺗﺧدم ،ﻷﻏراض ﺗرﺗﺑط ﺑﺄي ﻣﻧﺷﺄة ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل.
 -75راﺟﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ﻟﺳﻧﺔ  1960ﺑﺷﺄن اﻟﻧووي .
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ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸ����ﺄن"  76ﻓﺎﻷﺿ����ﺮار ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ����ﺄة ذاﺗﮭﺎ واﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة
اﻟﻤﺘ ﻀﺮرة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷوﻗﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ،ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ
واﻟﻤﺘﻀﺮر ھﻮ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ،وﻗﺪ ﯾﺘﻜﻔﻞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ،ﺣﯿﺚ أن ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ ھﻮ اﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺿ���ﺮار ﺳ���ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وأﻣﻮال،
وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ أﺷ����ﺨﺎص ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻀ����ﺮر ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪارﻛﮫ أو ﺗﻌﻮﯾﻀ����ﮫ ،واﻟﻤﺘﻀ����ﺮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺳﯿﻜﻮن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻧﻔﺴﮫ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ؛ ﻷن اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ واﻟﻤﺘﻀﺮر ھﻮ ذات اﻟﺸﺨﺺ،
ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ أن اﻟﻀﺮر ﺣﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻀﺮور .وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻟﻮ اﻣﺘﺪ اﻟﻀﺮر إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤ ﺸﻐﻞ ،ﻓﮭﻞ ﯾﻜﻮن ﺛﻤﺔ ﺷﻚ ﺑﺨ ﺼﻮص ﻗﯿﺎم ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤ ﺸﻐﻞ؟ وﻣﺎذا ﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﻔﺔ ﻣ ﺸﻐﻞ
اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺻ��ﻔﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة؟ وﻣﺎذا ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ وﺳ��ﯿﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺸ��ﻐﻞ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ؟
ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ھﺬه اﻻﺳ���ﺌﻠﺔ؛ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻨﺺ أﺻ���ﻼ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺳ���ﺘﺜﻨﺎء،
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﺣﺎل ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (2اﻟﺒﻨﺪ ) (3ﺑﺸ���ﺄن اﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺮد ﺑﺸ�����ﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳ�����ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴ���ﺌﻮﻟﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ أﺿ���ﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮫ ،ﻓﻼ ﯾﺴ���ﺄل ﻷن اﻟﺸ���ﺨﺺ ﻻ ﯾﺴ���ﺄل ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻧﻔﺴ��ﮫ  77وﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﯾﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ أن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸ��ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼ��ﺪد ﻣﻮﻗﻒ
اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻧﻈﺮا ﻷﻧﮫ ﯾﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎ ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ أﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث وﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت .
ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ أن ﯾﺄﺧﺬ أﻗﺼ����ﻰ أﻧﻮاع اﻟﺤﺬر وأن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀ����ﻤﺎن أﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت.
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 - 76اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .530
 - 77اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .533
 - 78اﻟدﻛﺗور /ﻋﻼء وﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗرﯾﺣﻲ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (18
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ������ﺒﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗ ﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺤﺖ ﻣﻨﺤﻰ آﺧﺮ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺳ������ﺌﻠﺔ
اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺒﻨﺪ ) (5ﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﺴ���ﺌﻮﻻ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ وأي ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸ������ﺄة ،وﻛﺬﻟﻚ أي ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻗﻊ ذاﺗﮫ ﺗﺴ������ﺘﺨﺪم أو ﯾﻌﺘﺰم أن
ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي ﻣﻨ ﺸﺄة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ  ،79ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧ ﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (6ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن" :ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀ�����ﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ وﺳ�����ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮر آﺧﺮ
إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻘﻞ ﺳﻮاء ﻋﻦ  150ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻋﻦ أي ﻣﺒﻠﻎ اﻛﺒﺮ
ﯾﺤﺪده ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ) 1ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.
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ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻧﻮوي أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ وأﺿﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ
اﻟﻨﻘﻞ ،ﻛﺎن ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﺿ������ﺮار  ،81ﺑﺤﯿﺚ ﻻ
ﯾﺰﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ  150ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺳ������ﺤﺐ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ،ﯾﻤﻜﻨﺎ
اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮر وﻟﻦ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ
وﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺗﮫ واﻣﺘﺪ ﻟﻠﻐﯿﺮ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺴ��ﺘﺤﻖ وﺳ��ﯿﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺎ زاد ﻋﻦ  150ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺳ��ﺤﺐ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻓﯿﮫ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﺎﺿ���ﻲ اﻟﻤﻮﺿ���ﻮع وﻛﻤﺎ ﻗﺮر اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت
إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ.
أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺒﺤﺮي
ﻷﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴ������ﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮي اﻷﻣﺎرﺗﻲ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم اﻟﺴ������ﻔﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺒﻞ

 - 79اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .530
 - 80اﻧظر اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  1963ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺑروﺗوﻛول  12ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻟﺳﻧﺔ – 1997
اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ – اﻟﺑﻧد ). (6) – (5
 - 81اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .532
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اﻟﻤﻐﺎدره ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (400ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي"ﯾﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺴﻔﯿﻨﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ أو
ﻟﻌﺪة رﺣﻼت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ أو ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ"  82ﻓﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ،
ﺣﯿﺚ أن اﻟﻀ����ﺮر ﻟﻢ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﺷ����ﺨﺎص واﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴ����ﺒﻘﺎ ،وﻛﻤﺎ أﺳ����ﻠﻔﻨﺎ ﻓﺈن
اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ،أﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ طﺎﻗﻢ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم
ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي واﻧﻤﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎﻗﻞ؛ ﻻﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﺘﻌﺔ وﺳﻼﻣﺔ طﺎﻗﻤﮫ.

 - 82اﻧظر اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (26ﻟﺳﻧﺔ 1981م – ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺑﺣري – اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ – أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض أﻧواع
اﻟﺗﺄﻣﯾن – اﻟﻔرع اﻻول – اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ – اﻟﻣواد ﻣن ) (400إﻟﻰ ). (420
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
أرﻛﺎن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ )اﻹﺿ��ﺮار( واﻟﻀ��ﺮر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴ��ﺒﺒﯿﺔ ،وﻻﺑﺪ
ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ھﺬه اﻷرﻛﺎن ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،وھﻮ أﻣﺮ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼ��ﯿﺮﯾﺔ ،وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴ��ﺌﻮل ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﺤﺎدث ﻋﻦ ﻓﻌﻠﮫ ﯾﻘﻮم
ﻓﻲ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺳﺎس اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻧﺎ ﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﻮم ﻓﻲ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻀﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﺤﯿﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك وﺑﻌﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ،
ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺿﺮر ﻛﺎن ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺗﺠﻨﺒﮫ.
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وﺗﺤﺪﯾﺪ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘ ﺼﯿﺮﯾﺔ أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟ ﻀﺎر وھﻮ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﺎﺋﺪ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﯾﺘﺄﺛﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺎﻷﺳ�����ﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳ��ﺎس اﻟﺨﻄﺄ ،ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺴ��ﻠﻮك اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺴ��ﺆول وﺑﺤﺎﻟﺘﮫ اﻟﻨﻔﺴ��ﯿﺔ وﯾﺨﻀ��ﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ
ﺑﺤﺚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ،أي أن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﻄﺄ ﺳﻮاء ﻛﺎن واﺟﺐ
اﻻﺛﺒﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴ �ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸ��ﺨﺼ��ﻲ أوﻛﺎن ﺧﻄﺄ ﻣﻔﺘﺮﺿ �ﺎ ﯾﻘﺒﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،أو ﺧﻄﺄ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﺣﺎرس اﻷﺷ��ﯿﺎء .وﺗﺒﯿﻦ
اﻟﻤﺎدﺗﺎن  1382و 1383ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴ������ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ������ﺌﻮﻟﯿﺔ،
وھﻲ أن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﺴ��ﺎن وﯾﺤﺪث ﺿ��ﺮرا ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﻣﻦ وﻗﻊ ﺑﺨﻄﺌﮫ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ھﺬا اﻟﻀ��ﺮر
وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﺈن اﻟﻤﺮء ﻻ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﺒﺒﮫ ﺑﻔﻌﻠﮫ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﯾﺴﺄل أﯾﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﺒﮫ
ﺑﺈھﻤﺎﻟﮫ أو ﺑﻌﺪم ﺗﺒﺼ��ﺮه  ،84وﺣﺴ��ﺐ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻧﺸ��ﺄت اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ��ﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي واﻟﺬي
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي ﻻ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮫ أن ﯾﻨﺴﺐ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﺧﻄﺄ ﺷﺨﺼﻲ.
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 - 83اﻟدﻛﺗور ﺟﻣﯾل اﻟﺷرﻗﺎوي – اﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ  -اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام – اﻟﻛﺗﺎب اﻻول )ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام( – ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق –
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة – دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ – اﻟﻘﺎھرة –  – 1991ﺻﻔﺣﺔ ). (491
 - 84اﻟدﻛﺗور  /أﺳﺎﻣﺔ اﺣﻣد ﺑدر  -ﻓﻛرة اﻟﺣراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ) دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 7 / 6
 - 85اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .133
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وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷ���ﻚ ﻓﯿﮫ ،أن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ���ﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا ھﻲ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر وﻟﺴ��ﻨﺎ ﺑﺼ��ﺪد اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻌﻘﺪﯾﺔ .وﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي – ﻛﻐﯿﺮھﺎ
ﻣﻦ ﺻ��ﻮر اﻟﻤﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ – إﻻ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻷرﻛﺎن اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎدھﺎ  86وﻟﻠﺒﺤﺚ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ أرﻛﺎن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ،ﯾﺠﺐ أوﻻً اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ أرﻛﺎن ھﺬه
اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي اﻹﻣﺎراﺗﻲ  87اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀ����ﺢ ﻣﻨﮭﺎ أن ﻗﯿﺎم
ھﺬه اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ ﯾﺴ�����ﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ،وھﻲ :اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي" ،ﯾﺴ�����ﺘﻮي ﻓﯿﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ
اﻟﺨﻄﺄ أو اﻟﻌﻤﺪ" ،واﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي" ،ﯾﺴ������ﺘﻮي ﻓﯿﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷ������ﺮة ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي
اوﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ" ،واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي واﻟﻀﺮر.
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وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،وھﻲ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول – اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ.

 - 86اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 511
 - 87ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2012ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﯾﻖ – اﻟﻣﺎدة )" (3
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺷﻐل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧووﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣطﻠﻖ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺑت أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب ﺣﺎدﺛﺔ ﻧووﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم ."1997
 - 88اﻟدﻛﺗور  /ﻋﻼء وﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗرﯾﺣﻲ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (8
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  -اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي
اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر ھﻮ اﻹﻧﺤﺮاف ﻋﻦ اﻟﺴ��ﻠﻮك اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻟﻠﺸ��ﺨﺺ وﺗﻘﻮم
اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺴ��ﯿﺮا أو ﺟﺴ��ﯿﻤﺎ ،وﻻ ﯾﻠﺰم اﻹﻋﺬار ﻓﻲ اﻟﻤﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�����ﺎر ،وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻﺛﺒﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻀ�����ﺮور اﺛﺒﺎت اﻟﺨﻄﺄ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي؟
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴ������ﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﻓﻘﺪ اﺗﺠﮫ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺎص
ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻄﺄ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﻣﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ وﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي.
وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺑﺈﻧﮭﺎ ﺗﻨﺤﺼ���ﺮ ﻓﻲ ﺷ���ﺨﺺ واﺣﺪ ھﻮ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ،ﻓﻼ ﺗﺜﺒﺖ
اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ إﻻ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﺣﺪه وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺄ ﻟﻢ ﯾﺼ��ﺪر ﻣﻨﮫ ﺷ��ﺨﺼ��ﯿﺎ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد
اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﺪوث اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻦ اﺳ������ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸ������ﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ .وﻣﺒﺮر اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ����ﻮﻋﯿﺔ ﻛﺄﺳ����ﺎس ﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ھﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀ����ﺮرﯾﻦ
واﻟﺘﺴ�����ﮭﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎطﺮ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻮاﺳ�����ﻌﺔ ،ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﺮك ﻋﺐء
اﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻧﻔﺴﮫ.
وﻗﺪ أﻛﺪت ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﺑﺸ�������ﺄن اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﺴ��ﻨﺔ  1960وﻧﺴ��ﺨﺘﮭﺎ ﻟﻌﺎم  1982وﻟﻌﺎم  ،2004وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺘﮫ أﯾﻀ��ﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺑﺨﺼ��ﻮص
اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﺴ������ﻨﺔ  1963واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻌﺎم  .1997وﻋﻠﻰ ﻣﺴ������ﺘﻮى
اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﻧﺠﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ��ﺮي ﺑﺸ��ﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸ��ﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻻﺷ��ﻌﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
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اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺸ�����ﺄن اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﺴ�����ﻨﺔ  2012أﺧﺬا ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي.
ﯾﻌﺪ اﻷﻧﺒﻌﺎث اﻟﻨﻮوي أﺳ��ﺎس اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ،أﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﺼ��ﺪره ﺳ��ﻮاء ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻟﻤ ﺸﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﻣﺎ دام ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﯾﺮد ﻣﻨﮭﺎ أو ﯾﺮ ﺳﻞ
اﻟﯿﮭﺎ .وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻨﻮوي ﻣﺼ�����ﺪره اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي أو اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﻤﺸ�����ﻌﺔ أو اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﺸ�����ﻌﺔ،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﮭﺬا اﻻﻧﺒﻌﺎث ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻧﻔﺴﮫ أو أﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﮫ .وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور
اﻻﻧﺒﻌﺎث ﻗﯿﺎم ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ،وﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﯾﻜﻮن اﻻﻧﺒﻌﺎث ﺑﺴ��ﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪات اﻟﻤﻨﺸ��ﺎة
أو ﻗﺼ���ﻮر ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻤﺎل أو ﻋﯿﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻ���ﻔﺎت اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴ���ﺘﺨﺪﻣﺔ أو ﻛﺎن ﺑﺴ���ﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ
واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺠﻨﺒﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌﺎ ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺨﻄ��ﺄ اﻟﻨﻮوي .وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺨﻄ��ﺄ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ اﻟﻨﻮوﯾ��ﺔ ،ﻓ��ﺎﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻧﺸ�����ﻄﺎر اﻟﻨﻮوي أو اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﻮوي
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ﻓﺈذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻀ������ﺮر ﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﺨﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي أو اﻻﻧﺸ������ﻄﺎر اﻟﻨﻮوي أو اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﻮوي،
ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﺧﻄﺄ ﻧﻮوﯾﺎ ﻻ ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﻘﺼﺪ.
وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي ﻛﻞ ﺳ������ﻠﻮك ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻨﺎس وﺳ������ﺒﺐ ﺿ������ﺮرا ﻟﻠﻐﯿﺮ
وﺻ���ﺎدر ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷ���ﺨﺺ ﻣﺴ���ﺆول ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﮫ ،وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي ﺑﺨﺼ���ﺎﺋﺺ ﺗﻤﯿﺰه ﻋﻦ ﺻ���ﻮر
اﻻﺧﻄﺎء اﻷﺧﺮى ،ﻓﮭﻮ ﺧﻄﺄ واﺳ������ﻊ أو ﻓﺎدح ،ﻗﺪ ﺗﺸ������ﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ آن واﺣﺪ .ﻛﻤﺎ أن
آﺛﺎره ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺟﯿﺎل ،ﻓﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬري ﻻ ﯾﻌﺮف ﺣﺪودا طﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺳﯿﺎ ﺳﯿﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻟﻦ
ﯾﻘﺘﺼﺮ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﯾﺘﻌﺪاه إﻟﻰ اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة وھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

 - 89ﻣﺣﺳن ﺣﻧون ﻏﺎﻟﻲ  -ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ).(16
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اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻗﺪ ﯾﺘﺴ������ﻊ ﻣﺪاھﺎ ﻓﻲ ظﺮوف ﺟﻮﯾﺔ ﻣﺴ�������ﺎﻋﺪة ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﺪن ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎدث
ﻣﺘﺠﺎوزة ﺣﺪود اﻗﻠﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗﮫ  90ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوﺛﮫ .وﻗﺪ ﺷ������ﮭﺪﻧﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻋﺪة ﺣﻮادث ﻧﻮوﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﺳ������ﻠﺒﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة وﻣﻤﺘﺪة ،ﻣﻨﮭﺎ
ﺣﺎدث اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﻟﻮﺳﻨﺲ وﺣﺎدث ﺟﺰﯾﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻣﯿﺎل وﺣﺎدث وﻧﺪزﻛﺎل وﺣﺎدث ﺗﺸﯿﺮﻧﻮﺑﯿﻞ ،وﻻ ﯾﺘﺴﻊ
اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻ���ﯿﻠﮭﺎ وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼ���ﺮ إﻟﻰ آﺧﺮ ھﺬه اﻟﺤﻮادث ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻗﻮع ،وھﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷ������ﯿﻤﺎ اﻟﺘﻰ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻓﻲ  11ﻣﺎرس  2011ﺣﯿﺚ ﺿ������ﺮب
زﻟﺰال ﺑﻘﻮة  9.0درﺟﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳ�������ﺎﺣﻞ اﻟﯿﺎﺑﺎن وﺗﺄﺛﺮت ﻣﺤﻄﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷ������ﯿﻤﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﮭﺬا
اﻟﺰﻟﺰال ،ﻣﻤ��ﺎ أدى إﻟﻰ إﻏﺮاق اﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﺑ��ﺄﻛﻤﻠﮭ��ﺎ وﺗ��ﺪﻣﯿﺮ أو إﻟﺤ��ﺎق اﻟﻀ������ﺮر ﺑ��ﺎﻟﺨﻄﻮط اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎﺋﯿ��ﺔ
واﻟﻤﻮﻟﺪات واﻟﻤﻀﺨﺎت ،وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻀﺮر ﺷﮭﺪت اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت  1و  2و  3اﻧﮭﯿﺎرا ﻛﺎﻣﻼ وﻻ ﯾﻌﺮف
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺪى اﻟﻀﺮر اﻟﻜﺎﻣﻞ .وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺟﺪا ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﻟﺒﯿﺌﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ھﺬا اﻟﺤﺎدث ﯾﺄﺗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻷﺧﻄﺮ اﻟﻜﻮارث اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺼ������ﺒﺢ
اﻟﺤﺎدث رﻗﻢ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ����ﺘﻘﺒﻞ  91ﻛﺬﻟﻚ ،ﻧﺸ����ﯿﺮ إﻟﻰ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻛﯿﻨﺴ����ﻚ ﻓﻲ روﺳ����ﯿﺎ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019واﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ إﺧﻼء ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻛﯿﻨﺴﻚ ﻣﻦ  100أﻟﻒ ﺷﺨﺺ
واﺣﺘﺮاق ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى وﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻌﺪﻻت إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﺨﯿﻔﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ أورﺑﺎ واﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ������ﻂ ﺧﻼل اﺳ������ﺒﻮع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ وﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ أﺳ������ﺒﺎب ھﺬا اﻟﺤﺎدث وﻻ ﻋﻦ ﻧﺴ������ﺒﺔ
اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
وﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ اﺳ�����ﺘﺒﻌﺎد اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ�����ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﺧﻄﺎ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ،أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻ��ﻮرﺗﮫ ﻻ ﯾﺸ��ﻜﻞ رﻛﻨﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴ��ﺌﻮوﻟﯿﺘﮫ ،ﺑﻞ ﺗﻨﻌﻘﺪ ھﺬه

 - 90اﻟدﻛﺗور  /ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿل  -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﻗت اﻟﺳﻠم – ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب –
اﻟﻘﺎھرة –  – 1976ﺻﻔﺣﺔ ). (22
https://www.universemagic.com/article/10000+nuclear-accidents - 91
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اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﺗﺮﺗﺐ ﻛﺎﻓﺔ آﺛﺎرھﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤ ﺸﻐﻞ أي ﺧﻄﺄ ،وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟ ﻀﺮر وﻛﺎن ﻧﺎ ﺷﺌﺎ
ﻣﻦ ﺣﺎدث ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ.

92

ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺒﺮرا ﻓﻲ ﻋﺰوف اﻟﺘﺸ���ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي ،وﯾﺆﯾﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬا اﻟﺮأي اﻟﺬي ﯾﺴ����ﺘﺒﻌﺪ ھﺬا اﻟﺮﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن
اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿ��ﻮﻋﯿﺔ
ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ،ﺣﯿﺚ
ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺘﻀ���ﺮر ﻣﻦ ﻋﺐء إﺛﺒﺎت أن ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸ���ﻐﯿﻞ ھﻮ اﻟﺬي ﺗﺴ���ﺒﺐ ﺑﺎﻟﻀ���ﺮر ،إذ ﯾﻜﺘﻔﻲ أن ﻣﺎ
ﻟﺤﻖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﻮوي ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻧﻮوي ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ.

 - 92اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .511
 - 93اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 512
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي وﺷﺮوطﮫ
ﯾﻌﺪ اﻟﻀﺮر أﺣﺪ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺪوﻧﮫ وھﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (282ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ  ،94وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﺮر ھﻮ اﻟﺮﻛﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،واﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺗﻤﯿﺰه ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎدي ﻣﻤﺎ
ﯾﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﯿﮫ .ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺛﺒﺎت اﻟﻀﺮر
ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،وﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﻘﮫ ﯾﻜﺎد ﯾﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ﻛﺸﺮط ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ  95وﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ھﻮ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي وﻣﺎ ھﻲ ﺷﺮوطﮫ؟ اﻷﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ
ﻓﺮﻋﯿﻦ ،ﻛﺎﻵﺗﻲ:
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي
ﻋﺮف اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻀ���ﺮر ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺄﻧﮫ اﻷذى اﻟﺬي ﯾﺼ���ﯿﺐ ﻣﺎل اﻟﻤﻀ���ﺮور أو ﻧﻔﺴ���ﮫ ،أي ھﻮ
اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﻀﺮور ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ،وﯾﻮ ﺻﻒ اﻟ ﻀﺮر ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺄﻧﮫ ﺿﺮر
ﻣﺎدي أم ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼ��ﻠﺤﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ أو أدﺑﯿﺔ ،وﯾﻮﺻ��ﻒ اﻟﻀ��ﺮر ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺄﻧﮫ ﺿ��ﺮر ﻣﻌﻨﻮي أو أدﺑﻲ  96ﻟﺬا،
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ھﻮ اﻷذى اﻟﺬي ﯾﺼ��ﯿﺐ ﻣﺎل اﻟﻤﻀ��ﺮور أو ﻧﻔﺴ��ﮫ ﺑﺴ��ﺒﺐ اﻻﺷ��ﻌﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺆﯾﻨﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻮاص اﻹﺷ�����ﻌﺎﻋﯿﺔ أو ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص اﻹﺷ�����ﻌﺎﻋﯿﺔ واﻟﺨﻮاص اﻟﺴ�����ﻤﯿﺔ أو
اﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﺨﻮاص اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺼ��ﺪر إﺷ��ﻌﺎﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي أو اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﻤﺸ��ﻌﺔ أو اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﺸ��ﻌﺔ  ،97أو ھﻮ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم اﻷﺿ��ﺮار اﻟﺘﻲ ﺳ��ﺒﺒﺘﮭﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮوﯾﺔ ،ﻛﺎﻹﺷﻌﺎع اﻟﻨﻮوي واﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ.

98

 - 94ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﺎدة ) " (282ﻛل اﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر ﯾﻠزم ﻓﺎﻋﻠﮫ وﻟو ﻏﯾر ﻣﻣﯾز
ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺿرر " .
 - 95اﻟدﻛﺗور  /ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿل  -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﻗت اﻟﺳﻠم – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –
ﺻﻔﺣﺔ ). (93-92
 - 96اﻟدﻛﺗور ﺟﻣﯾل اﻟﺷرﻗﺎوي  -اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام – اﻟﻛﺗﺎب اﻻول )ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام( – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ– ﺻﻔﺣﺔ ).(522
 - 97ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﻓوده  -اﻟﻣوﺳوﻋﮫ اﻟﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ – دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ – اﻟﺟزء اﻻول – ﻣﺻر – اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ –
ﺳﻧﺔ 1988م – ﺻﻔﺣﺔ ). (833
 - 98اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .137
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و ﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟ ﻤﺎدة ) (78ﻣﻦ اﻟ ﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ������ﺮي ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﺘ ﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺗ ﻔﺎﻗ ﯿﺔ ﻓﯿﯿ ﻨﺎ
ﻟﻠﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﺎدة ) (1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻠﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺟﺎءت ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺳ��ﻊ ﻟﻠﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻻ ﯾﻘﺘﺼ��ﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺷ��ﻌﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺑﻞ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸ��ﻤﻞ
اﻟﺨﻮاص اﻟﺴﻤﯿﺔ واﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ وﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ ،ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻞ اﻷﺿﺮار
اﻻدﺑﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ .أﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺮف اﻟﻀ���ﺮر اﻟﻨﻮوي ،ﻟﻜﻨﮭﺎ اﺷ���ﺎرت ﻟﮫ ﺑﺸ���ﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  1/1ﻣﻨﮭﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ) ،(3ﻟﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﻀ�����ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻟﻢ ﺗﻤﺸ�����ﻞ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻻ اﻷﺿ�����ﺮار
اﻻدﺑﯿﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (1ﻓﻘﺮة )أ( اﻷﺿﺮار اﻻدﺑﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ.
وﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻀ��ﺮر ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ إذا أﻓﻀ��ﻰ اﻟﻨﺸ��ﺎط اﻹﺷ��ﻌﺎﻋﻲ إﻟﻰ وﻗﻮع ﺿ��ﺮر ﻋﻠﻰ
اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎع أو اﻵﺛﺎر اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ أو وﻗﻌﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻀﺎرة
ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺸ�������ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ أو ﺳ������ﺮﻗﺔ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪ
ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻛﻤﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﺮ اﻷﺟﺴﺎم ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﻜﻤﻮن ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮطﺎن اﻟﻌﻈﺎم واﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﯿﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وراﺛﯿﺎ.
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 - 99اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﻛﺗور راﺷد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻟﺣﺎي اﻟﻧﻘﺑﻲ  -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ – دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
– ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ  /دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ )اﻻﻣﺎرات( –  - 2017ﺻﻔﺣﺔ ). (200

46

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺷﺮوط اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي
ﻟﻢ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي – ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ – ﺿ������ﺮرا ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ
ﺑﻤﻘﺘﻀ����ﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻟﻜﻨﮫ ﻗﺮر ﺑﻌﺾ اﻟﺸ����ﺮوط اﻟﺘﻲ
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻟﻜﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ ،ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺗﺒﺎط اﻟﻀ��ﺮراﻟﻨﻮوي
ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
وﻣﻘﺘﻀ��ﻰ ھﺬه اﻟﺸ��ﺮوط أن ﺗﻜﻮن ﺑﺼ��ﺪد ﻣﻨﺸ��ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﺳ��ﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﺗﻀ��ﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺗﺪﺧﻼ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ  100ﺗﺴ���ﺒﺐ ﺑﺨﺴ���ﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو أﺿ���ﺮار ﺑﺸ���ﺮﯾﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ
ﺣﺼﺮ ﺷﺮوط اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺸﺮط اﻷول :ارﺗﺒﺎط اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﺑﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ
ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ����ﺮر اﻟﻨﻮوي ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺳ����ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ����ﻐﻞ
اﻟﻨﻮوي إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻧﻮوي ،وارﺗﺒﻂ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ
دﻋﻮى اﻟﻤﺘﻀ��ﺮر اﺳ��ﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺳ��ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺒﺮة ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺴ��ﺒﺐ
اﻟﻀﺮر وﻣﺼﺪره.
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وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿ�����ﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸ�����ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  4ﻟﺴ��ﻨﺔ  2012ﺑﺨﺼ��ﻮص اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﺮف اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (1ﺑﺄﻧﮭﺎ" :اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ -1 :أي ﻣﻔﺎﻋﻞ
ﻧﻮوي ﺧﻼف اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰود ﺑﮭﺎ و ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي أو اﻟﺠﻮي ﻟﺘﻜﻮن ﻣ ﺼﺪ ًرا ﻟﻠﻘﻮى
ﺳ��������������ﻮاء اﻟ��������ﺪاﻓ��������ﻌ��������ﺔ أو اﻟ��������ﻤﺴ��������������ﺘ��������ﺨ��������ﺪﻣ��������ﺔ ﻷي ﻏ��������ﺮض آﺧ��������ﺮ.
 -2وأي ﻣﺼ���ﻨﻊ ﯾﺴ���ﺘﺨﺪم وﻗﻮدًا ﻧﻮوﯾًﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ،أو أي ﻣﺼ���ﻨﻊ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ

 - 100اﻟدﻛﺗور  /واﺋل اﺑوطﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ – اﻟﻣﺟﻠد  – 13اﻟﻌدد  – 2رﺑﯾﻊ اﻷول 1437ھـ  /دﯾﺳﻣﺑر 2016م – ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧون – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ – ﺻﻔﺣﺔ . 106
 - 101اﻟدﻛﺗور  /واﺋل اﺑوطﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ – اﻟﻣﺟﻠد  – 13ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 106
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ذﻟ�����ﻚ أي ﻣﺼ�����������ﻨ�����ﻊ ﻹﻋ�����ﺎدة ﻣ�����ﻌ�����ﺎﻟ�����ﺠ�����ﺔ اﻟ�����ﻮﻗ�����ﻮد اﻟ�����ﻨ�����ﻮوي ﺑ�����ﻌ�����ﺪ ﺗﺸ�����������ﻌ�����ﯿ�����ﻌ�����ﮫ.
 -3أي ﻣﺮﻓﻖ ﺗﺨﺰن ﻓﯿﮫ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ﺧﻼف اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺰن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ-4 .
اﻟﻤﻨﺸ��ﺂت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ وﻗﻮد ﻧﻮوي أو ﻧﻮاﺗﺞ ﻣﺸ��ﻌﺔ أو ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﺸ��ﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪده ﻣﺠﻠﺲ
ﻣ��������ﺤ��������ﺎﻓ��������ﻈ��������ﻲ اﻟ��������ﻮﻛ��������ﺎﻟ��������ﺔ اﻟ��������ﺪوﻟ��������ﯿ��������ﺔ ﻣ��������ﻦ وﻗ��������ﺖ إﻟ��������ﻰ آﺧ��������ﺮ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺸﻐﻞ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ واﺣﺪة".
وﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﻊ ﻧﻈﯿﺮه اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺑﺸ�������ﺄن اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﻌﺎم  1997وﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ
ﻟﻌ��ﺎم  1960اﻟﻤﻌ��ﺪل ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت  ،1982 / 1964ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺑﺮوﺗﻮﻛ��ﻞ  2004اﻟﻤﻌ��ﺪل
ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ أﺿ�������ﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ "ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ".
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أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ��ﺮي اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸ��ﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻹﺷ��ﻌﺎﻋﯿﺔ ﻟﻌﺎم  ،2010ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮض
ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﺑﻮاب ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺒﻊ اﺑﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 – 1اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻲ " اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪورة اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي وﺗﺸﻤﻞ:
أ – ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي.
ب – ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺧﺘﺒﺎرات.
ج – اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺤﺮﺟﺔ ودون اﻟﺤﺮﺟﺔ.
د – ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ھـ -ﻣﺨﺎزن اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.

 - 102اﻟدﻛﺗور  /واﺋل اﺑوطﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ – اﻟﻣﺟﻠد  – 13ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 108
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و – ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ز – ﻣﺼﺎﻧﻊ اﺛﺮاء اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي.
ح – ﻣﺤﻄﺎت إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ.
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 – 2اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻲ:
أ – ﻣﻔﺎﻋﻞ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺮﺟﺔ أو ﻣﺼ��ﻨﻊ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﻣﺼ��ﻨﻊ ﻟﺘﺼ��ﻨﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو
ﻣﺼﻨﻊ ﻹﻋﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ أو ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺨﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
ب – أي ﻣﻜﺎن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮫ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ﺑﻜﻤﯿﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﯿﻠﻮﺟﺮام واﺣﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﯾﺔ.
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 – 3أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) (78ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺴ�������ﺎدس اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﻨﺸ�������ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮارد اﻋﻼه ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1963ﻗﺒﻞ
ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  ،1997ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﺸ��ﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ )ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ(
اﻟﻤﻨﺸ��ﺂت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ وﻗﻮد ﻧﻮوي أو ﻧﻮاﺗﺞ ﻣﺸ��ﻌﺔ أو ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﺸ��ﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪده ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ أﺧﺮ  105وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ھﺬه ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﯿﺰة وان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو
طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺧﺮى ،واﻧﻤﺎ ﺗﻌﺪ إﺳ������ﮭﺎﺑﺎ ﻻ داﻋﻲ ﻟﮫ ،ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن
ﺗﺮد ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب واﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﺸﺮع اﻹردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ھﻲ" :ﻣﺼﻨﻊ
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي أو ﻣﻔﺎﻋﻞ ﺑﺤﺜﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺤﺮﺟﺔ أو دون اﻟﺤﺮﺟﺔ أو ﻣﺤﻄﺎت

 - 103اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﻟﻼﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وااﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎم  – 2010اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ – اﻟﺑﺎب اﻷول .
 - 104اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ﻟﻼﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻻﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎم  – 2010اﻟﻣﺎدة ) – (70اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس – " اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻷﻣن اﻟﻧووي"
 - 105اﻟدﻛﺗور  /واﺋل اﺑوطﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .108

49

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﻣﺮﻓﻖ ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺴ�����ﺘﮭﻠﻚ أو ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺨﺼ�����ﯿﺐ أو ﻣﺮﻓﻖ إﻋﺎدة
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي".

106

اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﻗﻮع اﻟﻀﺮر ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﻧﻮوي
ﺗﻨﺤﺼ����ﺮ ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ دون اﻟﺤﻮادث
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳ������ﺘﻐﻼل اﻟﻤﻨﺸ�������ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وھﺬا ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺤﺪد إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﺎﺷ������ﺊ ﯾﻜﻮن وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي أم وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،وﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ
اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ����ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  4ﻟﺴ����ﻨﺔ  2012ﺑﺸ����ﺄن اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ" :أي ﺣﺪث أو أي ﺳ����ﻠﺴ����ﻠﺔ أﺣﺪاث ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺻ����ﻞ
ﺧﻄﯿﺮا ووﺷ���ﯿ ًﻜﺎ ﺑﺈﺣﺪاث ھﺬه اﻷﺿ���ﺮار ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ
��ﺮارا ﻧﻮوﯾﺔ أو ﺗﺨﻠﻖ ﺗﮭﺪﯾﺪًا
ً
واﺣﺪ ﺗﺴ���ﺒﺐ أﺿ� ً
ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ"  ،107ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻋﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ������ﺮي اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎ" :أي ﻣﺼ�������ﺎدﻓﺔ أو
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺼﺎدﻓﺎت ،ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ ﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮار ﻧﻮوﯾﺔ".
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ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻷردﻧﻲ ﺿ������ﯿﻖ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ،إذ ﻋﺮﻓﺘﮫ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳ��ﺘﺨﺪام اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺈﻧﮫ" :أي ﺣﺎدث ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺸ��ﺂت أو ﻣﺮاﻓﻖ أو أﻧﺸ��ﻄﺔ
ﯾﺘﺮ ﺗﺐ ﻋﻠ ﯿﮫ أو ﯾﺤﺘ ﻤﻞ ﻋﻠ ﯿﮫ اﻧﻄﻼق ﻣﻮاد ﻧﻮو ﯾﺔ أو ﻣﻮاد ﻣﺸ������ ﻌﺔ أو ﯾﺤﺘ ﻤﻞ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﻄﻼق
إﺷ���ﻌﺎﻋﻲ دوﻟﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ أھﻤﯿﺔ ﻟﺪى دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﻣﺎن اﻹﺷ���ﻌﺎﻋﻲ"،
ﻓﻠﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
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 - 106ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻧووي ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻧووﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ واﻻﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ – ﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 25
ﻣن ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺧدام اﻻﻣن ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ رﻗم  43ﻟﺳﻧﺔ  – 2014اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .
 - 107اﻟﻣرﺳوم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  – 2012ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووي – اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﻰ .
 - 108اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري رﻗم  7ﻟﺳﻧﺔ  – 2010ﺑﺷﺄن اﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ – اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس – اﻟﻣﺎدة )(78
 - 109اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .133
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ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ  1960اﻟﺤﺎدﺛﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﱠ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ " :ﻛﻞ واﻗﻌﺔ أو ﺳ���ﻠﺴ���ﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ذات أﺻ���ﻞ واﺣﺪ ﺳ���ﺒﺒﺖ أﺿ���ﺮارا ً طﺎﻟﻤﺎ أن ھﺬه
اﻟﻮاﻗﻌﺔ أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو ﺑﻌﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻗﺪ ﺻﺪرت أو ﻧﺘﺠﺖ إﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻮاص اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ أو
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﻮاص اﻹﺷ��ﻌﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻮاص اﻟﺴ��ﺎﻣﺔ واﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﺨﻮاص اﻟﺨﻄﺮة اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻮﻗﻮد
اﻟﻨﻮوي أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﺸ����ﻌﺔ أو ﻋﻦ إﺷ����ﻌﺎﻋﺎت ﻣﺆﯾﻨﺔ ﺻ����ﺎدرة ﻋﻦ أي ﻣﺼ����ﺪر آﺧﺮ
ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت ﯾﻮﺟﺪ داﺧﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ" .وﯾﺸﺎر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل
2004اﻟﻤﻌﺪل ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻓﯿﯿﻨﺎ  1963ﻛﻤﺎ أن ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  1997اﻟﻤﻌﺪل ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ
واﻟﺬي ﯾﺘﻔﻖ أﯾﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﻌﺎم .1997
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واﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴ��ﯿﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺼ��ﺪرھﺎ وﻗﻮﺗﮭﺎ واﻧﺘﺸ��ﺎر إﺷ��ﻌﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﻀ��ﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:

أ – ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺪر اﻟﺤﺎدث
وھﻲ ﺣﻮادث ﻋﻠﻰ ﺗﺸ��������ﺎﺑ�ﮫ ﻛﺒﯿﺮ ﺑ�ﺎﻟﺤﻮادث اﻻﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻮوﯾ�ﺔ ،وھﻲ إﻣ�ﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴ��ﺒﺒﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼﻧﺴ��ﺎن ادارﻛﮭﺎ ﺑﺤﻮاﺳ��ﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗﺪرﺗﮫ اﻟﺒﺸ��ﺮﯾﺔ ،ﻛﺈﻧﻔﺠﺎر
اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوي أو ﺣﺮﯾﻖ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ  111وﺗﺘﺴ��ﻢ ھﺬه اﻟﺤﻮادث ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﻓﺠﺎﺋﯿﺔ وﻣﺒﺎﻏﺘﺔ وﺗﺴ��ﺘﻨﻔﺪ
ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ وآﺛﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وﻻ ﯾﺴﺘﻐﺮق ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻣﺪة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﻮادث ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻷﺳ������ﺒﺎب ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴ�������ﺎن أن ﯾﺪرﻛﮭﺎ ﺑﺤﻮاﺳ�������ﮫ ،وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻌﺮف
ﻣﺼﺪرھﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻹ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺟﮭﺰة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺮب اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ،ﻓﻘﺪ ﯾﺸﻌﺮ

 - 110اﻟدﻛﺗور  /واﺋل اﺑوطﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .111
 - 111اﻟدﻛﺗور  /واﺋل اﺑوطﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .111
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اﻻﻧﺴ�������ﺎن ﺑﺮاﺋﺤﺘﮭﺎ وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮫ رؤﯾﺘﮭﺎ ،وﯾﺄﺧﺬ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث طﺒﯿﻌﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ إذا
ﺗﻌﺮض ﺷ����ﺨﺺ ﻟﺠﺮﻋﺔ زاﺋﺪة ﻣﻦ اﻹﺷ����ﻌﺎع اﻟﻨﻮوي ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺠﺴ����ﻤﮫ أن ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ .وﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﯾﺠﻤﻌﮭﺎ أﺻﻞ واﺣﺪ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻌﺬر ﻓﺼﻞ أي ﻣﻨﮭﺎ أو اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺼ�����ﺪر اﻟﺬي ﻧﺸ�����ﺄت ﻋﻨﮫ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ  ،112وھﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﺴ�����ﺘﻐﺮق ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ
طﻮﯾﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴ���ﺮب اﻹﺷ���ﻌﺎﻋﻲ اﻟﻤﻤﺘﺪ اﻟﻨﺄﺷ���ﺊ ﻋﻦ ﺣﺪوث ﻋﻄﺐ ﻓﻲ أﺣﺪ أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ.
وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺤﺎدث ﺣﺎدﺛﺎ ﻧﻮوﯾﺎ واﺣﺪا وﻟﯿﺴ��ﺖ ﺣﻮادث ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺎدث اﻟﺘﺴ��ﺮب اﻹﺷ��ﻌﺎﻋﻲ
اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﮫ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻓﻮﻛﻮﺷﯿﻤﺎ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ  11ﻣﺎرس .2011
وﻗﺪ ﯾﺤﺼ��ﻞ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﺷ��ﻜﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﺴ��ﺘﻤﺮة وﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ أن ﯾﺘﻌﺮض اﻟﺸ��ﺨﺺ
إﻟﻰ اﺷﻌﺎع ﻧﻮوي ﻟﻤﺪة طﻮﯾﻠﺔ ،وھﺬا اﻹﺷﻌﺎع ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﺧﻄﺮا ﻟﻮ ﺗﻌﺮض ﻟﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ،
وﻟﻜﻦ ﺧﻄﻮرﺗﮫ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﺳ������ﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﺸ������ﺨﺺ ﻟﮫ ،ذﻟﻚ أن اﻹﺷ������ﻌﺎع اﻟﻨﻮوي ﯾﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ
اﻷﺟﺴ�������ﺎم اﻟﺤﯿﺔ ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺮض ﻹﺷ������ﻌﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﺆذ ﻟﻤﺪة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،وﯾﺆدي اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺼ������ﻮرة إﻟﻰ ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺷ������ﺮط
اﻟﻔﺠﺎﺋﯿﺔ.
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ب – ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﻮة اﻟﺤﺎدث
ذھ��ﺐ ﺟ��ﺎﻧ��ﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘ��ﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗ��ﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾ��ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﻧﻮوي
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻤﯿﺔ وﻗﻮة اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻨﻮوي اﻟﻀﺎر وداﺋﺮة اﻧﺘﺸﺎره  114ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﺣﺎدﺛﺎ ﻧﻮوﯾﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮة اﻟﺤﺎدث وﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎره واﺗﺴﺎع آﺛﺎره اﻟﻀﺎرة ،وﯾﺮﺗﺒﻂ
ذﻟﻚ ارﺗﺒﺎطﺎ طﺮدﯾﺎ ﻣﻊ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ودرﺟﺔ ﻧﺸ������ﺎطﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﻛﺒﯿﺮة وﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،ﺻﻨﻒ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي اﻟﻨﺎﺷﺊ ﺑﺈﻧﮫ ﺣﺎدث ﺿﺨﻢ ﺑﺪرﺟﺔ اﻧﺘﺸﺎر

 - 112اﻟدﻛﺗور  /واﺋل طﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .112
 - 113اﻟدﻛﺗور  /واﺋل طﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .112
 - 114اﻟدﻛﺗور  /واﺋل طﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 112
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واﻣﺘﺪاد ﺟﻐﺮاﻓﻲ واﺳ���ﻊ ،وﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﺎرﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﻛﺤﺎدﺛﺔ ﺗﺸ���ﺮﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴ���ﻮﻓﯿﺘﻲ ﻓﻲ
 26اﺑﺮﯾﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم  1986م.
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي اﻟ ﺼﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﯿﺎت ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو
ﻋﻤﺮھﺎ اﻹﺷ����ﻌﺎﻋﻲ ﺻ����ﻐﯿﺮ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﺛﺮھﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﻗﺪ ﯾﻘﻊ
ﻛﺜﯿﺮا وﻟﻜﻦ آﺛﺎره وأﺿﺮاره ﻣﺤﺪودة.

اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻻﺷﻌﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺸ���ﺘﺮط اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸ���ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻹﺿ�����ﻔﺎء اﻟﺼ�����ﻔﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀ�����ﺮر ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺤﺎدﺛﺔ ﺗﺴ�����ﺒﺒﺖ ﺑﮭﺎ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ،ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاد ﻧﻮوﯾﺔ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺑﻤﺎ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻮاص اﺷ������ﻌﺎﻋﯿﺔ .وﯾﺴ������ﺘﻮي أن ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻮر وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي أو ﺧﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺸ�����ﻜﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷ�����ﺮة ﻟﮫ  115وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ،ﺣﺎدث اﻟﺤﺮﯾﻖ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ
إﻟﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻤﺘﺴ����ﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﯾﻘﻊ اﺛﻨﺎء ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﺼ����ﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة
اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو اﺛﻨﺎء ﺗﺨﺰﯾﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﻟﻐﺮض اﺳ���ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﻮﺿ���ﯿﺢ ذﻟﻚ ﺷ���ﺮح
ﺑﺴﯿﻂ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺧﺎﺻﯿﺘﮭﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ.

أوﻻ :اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﺴ������ﻨﺔ  1960واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﺴ������ﻨﺔ 1963
واﻟﻤﺮﺳ���ﻮم اﻻﺗﺤﺎدي اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗﻢ  4ﻟﺴ���ﻨﺔ  2012ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
واﻟﻤﺎدة ) (78ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸ����ﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻹﺷ����ﻌﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼ����ﺮي ،اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎ" :أي
وﻗﻮد ﻧﻮوي – ﺧﻼف اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﯿﻮارﻧﯿﻮم اﻟﻤﺴ������ﺘﻨﻔﺪ – ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﯾﻮﻟﺪ طﺎﻗﺔ ﻟﻮﺣﺪه أو
ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺑﺈﻧﺸ�����ﻄﺎر ﻧﻮوي ﻣﺘﺴ�����ﻠﺴ�����ﻞ ذاﺗﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻮاﺗﺞ أو اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت

 - 115اﻟدﻛﺗور  /واﺋل طﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .113
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اﻟﻤﺸ������ﻌﺔ " .أﻣﺎ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي ،ﻓﯿﻌﺮف ﺑﺈﻧﮫ" :أي ﻣﺎدة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﺈﻧﺸ������ﻄﺎر ﻧﻮوي
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ذاﺗﻲ" .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻻردﻧﻲ ،ﻋﺮف اﻟﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎ" :ﻣﺎدة اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %80ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮم  238اﻟﯿﻮارﻧﯿﻮم 233
اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻤﺨﻀ���ﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﯿﺮ  235أو  233اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ
ﺗﻈﮭﺮ ﻋﺎدة ً ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺷ��ﻜﻞ ﻣﻌﺪن ﺧﺎم أو ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﻌﺪن ﺧﺎم أي ﻣﺎدة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﺎ
ﺳﺒﻖ أو أﻛﺜﺮ".
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وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ��ﺎت اﻟﺴ��������ﺎﺑﻘ��ﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑ��ﺎﺳ������ﺘﺒﻌ��ﺎد اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم
اﻟﻤﺴ��ﺘﻨﻔﺪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﻤﺸ��ﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼ��ﻨﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺻ��ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳ��ﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ أي
ﻏﺮض ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺨﻀ����ﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد
ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﻮن اﻟﺨﻄﺮ أو اﻟﻀ����ﺮر اﻟﻨﺎﺷ����ﻰء ﻋﻨﮭﺎ ﻻ ﯾﻀ����ﻔﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺼ����ﻔﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺿ��ﻔﺎء اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ،
ﺑﻞ ﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮاص اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ
ﺟﺰﺋﯿﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻲ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر .وﯾﻌﺘﺒﺮ
ھﺬا اﻟﺸ��ﺮط اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺤﺎدث اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي،
ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﺎﺷ���ﺊ ﺑﺴ���ﺒﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀ���ﻰ ﺧﻮاﺻ���ﮭﺎ اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺎﺻ���ﯿﺔ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ
واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﺴ����ﻤﯿﺔ واﻹﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ دون اﻟﺨﺎﺻ����ﯿﺔ اﻹﺷ����ﻌﺎﻋﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﺤﺎدث ﺣﺎدﺛﺎ ﻋﺎدﯾﺎ
ﯾﺨﻀ����ﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﯿﮫ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻧﻮوﯾﺎ .ﻓﻤﺴ����ﺎھﻤﺔ
اﻟﺨﺎ ﺻﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟ ﻀﺮر وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ،أي ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ

 - 116ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻧووي ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻧووﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ واﻹﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ – ﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 25
ﻣن ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣن ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ رﻗم  43ﻟﺳﻧﺔ  – 2014اﻟﻣﺎدة ).(2
 - 117اﻟدﻛﺗور  /واﺋل طﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 114
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ﺧﻮاص أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺒﺮر اﺧﻀﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻻﺳ��ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي  ،118أي أن اﻟﻨﺸ��ﺎط اﻹﺷ��ﻌﺎﻋﻲ ھﻮ ﻣﻦ ﯾﺤﺪد اﻟﻀ��ﺮر وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺿ��ﺮرا
ﻧﻮوﯾﺎ أو ﺿ��ﺮرا ﻏﯿﺮ ﻧﻮوي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺻ��ﻤﯿﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﻮاص اﻟﻤﺸ��ﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد أو ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸ������ﻌﺔ ،وﻻ ﺷ�������ﻚ أن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﻄﻮل واﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﮫ ھﻨﺎ ﻗﺪ
ﯾﺨﺮج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ھﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﯾﺴ����ﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻤﺎ ﺳ����ﺒﻖ ،أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻀ����ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
وﻟﻜﻦ وﻛﻤﺎ أﺳ��ﻠﻔﻨﺎ ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﺧﺼ��ﺎﺋﺺ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻤﺘﺪ إﻟﻰ أﺟﯿﺎل ،أي أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ .ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،إن اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀ������ﺎء ﯾﺮى أن اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﻼ ،ﻓﯿﻜﻔﻲ أن ﯾﻜﻮن وﻗﻮﻋ�ﮫ ﻣﺆﻛ��ﺪا وﻟﻮ ﺗﺮاﺧﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴ������ﺘﻘﺒ��ﻞ ،أي اﻧ��ﮫ ﻟﻘﯿ��ﺎم اﻟﻤﺴ������ﺌﻮﻟﯿ��ﺔ
واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀ�����ﺮر ﻣﺆﻛﺪا وﻣﺤﻘﻘﺎ ﺳ�����ﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ أو ﻣﺴ�����ﺘﻘﺒﻼ ،وھﺬه أھﻢ
ﺧﺼ��ﺎﺋﺺ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي ﺗﻤﯿﺰه ﻋﻦ اﻟﻀ��ﺮر ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷ��ﺄﻧﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷ��ﺎن
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ.
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وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻻﻓﺘﺮاﺿ��ﯿﺔ ﻻ ﺗﺼ��ﻠﺢ أن ﺗﻜﻮن أﺳ��ﺎﺳ��ﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وﻻ
ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد ،وھﺬا اﻟﺸﺮط ﻟﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻻ
إذا ﻛﺎن اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﻼ أو ﻛﺎن وﻗﻮﻋﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ������ﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ وﻣﻌﻠﻮم أﺑﻌﺎده
وﻧﻄﺎﻗﮫ .وﻗﺪد ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ  29ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ  88ﻟﺴﻨﺔ
1950م أﻧﮫ "ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺮرة أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إﻻ ﻋﻦ ﺿ������ﺮر ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻼ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴ�������ﺎﺑﮫ
اﻷﺿﺮار اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ".

120

 - 118اﻟدﻛﺗور  /واﺋل طﮫ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .115
 - 119اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .512
 - 120ﻣﺟدي ﻣدﺣت اﻟﻧﮭري  -ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﺿرار اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ – ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻼء اﻟﺟدﯾدة – ﻣﺻر – اﻟﻣﻧﺻورة – – 2002
ﺻﻔﺣﺔ ). (87
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واﻷﺿ������ﺮار ﺑﺸ������ﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﺴ������ﺪﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ أو أدﺑﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺣﺼ������ﺮت
اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ اﻟﺒﻨﺪ )ك(  121وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ
ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ؛ أﺿﺮار ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وأﺿﺮار ﯾﺨﻀﻊ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮطﻨﯿﺔ.

122

وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻠﻀ���ﺮر اﻟﻨﻮوي ،وﻟﻜﻦ ﺑﻤﻨﮭﺞ أﻗﻞ
ﻋﻤﺎ اﻧﺘﮭﺠﺘﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ،ﻓﻤﺜﻼ اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻟﻤﺼ���ﺮي ﻋﻮل ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻟﻀ���ﺮر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺣ��ﺎدﺛ��ﺔ ﻧﻮوﯾ��ﺔ ،أﻣ��ﺎ اﺗﻔ��ﺎﻗﯿ��ﺔ ﻓﯿﯿﻨ�ﺎ ،ﻓﻘ��ﺪ اﻋﺘﺒﺮت أن ﻣﺠﺮد اﻧﺘﮭ��ﺎك اﻟﺘ��ﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗ��ﺎﺋﯿ��ﺔ واﻟﺘﮭ��ﺪﯾ��ﺪ اﻟﺨﻄﯿﺮ
واﻟﻮﺷ������ﯿﻚ ﺑﺈﺣﺪاث أﺿ������ﺮار ﻧﻮوﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ  ،123ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻷردﻧﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﺎﻟﺞ ھﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ.
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وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ھﻮ أﻓﻀ�������ﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﺞ ھﺬه اﻟﻤﺴ�������ﺄﻟﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﺿ�����ﺮار ،وأﻧﺎط ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﺴ�����ﺄﻟﺔ ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﯾﺼ�����ﺪرھﺎ ﻟﮭﺬه

 - 121اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ – اﻟﻣﺎدة )) – (1ك( – " )ك( ﺗﻌﻧﻲ" اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ"
 - 1اﻟوﻓﺎة أو اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 - 2وﻓﻘدان أو ﺗﻠف اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
وﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣدده ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ:
 - 3اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻔﻘدان أو اﻟﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟف ﻗرﺗﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺗﯾن  1و
 2وﺑﺎﻟﻘدر ﻏﯾر اﻟوارد ﻓﻲ ھﺎﺗﯾن اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺗﯾن ،اذا ﻣﺎ ﺗﻛﺑدھﺎ ﺷﺧص ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻣﺛل ھذا اﻟﻔﻘدان أو اﻟﺗﻠف.
 - 4وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗداﺑﯾر اﺳ���ﺗﻌﺎدة اﻷوﺿ���ﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻠف طﻔﯾﻔﺎ ،اذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﻗد اﺗﺧذت ﺑﺎﻟﻔﻌل أو ﯾزﻣﻊ
اﺗﺧﺎذھﺎ ،وﺑﺎﻟﻘدر ﻏﯾر اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﯾﺔ‘ 2
 - 5وﻓﻘدان اﻟدﺧل ،اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ،اﻟﻣﺗﻛﺑد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠف‘
ﺷدﯾد ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ ،وﺑﺎﻟﻘدر ﻏﯾر اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﻔرﻋﯾﺔ‘ 2
 - 6وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ وآل ﺧﺳﺎرة أو أﺿرار أﺧرى ﺳﺑﺑﺗﮭﺎ ﻣﺛل ھذه اﻟﺗداﺑﯾر
 - 7وأي ﺧﺳ���ﺎﺋر اﻗﺗﺻ���ﺎدﯾﺔ ،ﺧﻼف أي ﺧﺳ���ﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اذا أﺑﺎح ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺳ���ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟذي ﺗطﺑﻘﮫ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣن ‘ ‘ 1إﻟﻰ ‘ ‘ 5و ‘ ‘ 7أﻋﻼه ،ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻷﺿرار ﻗد ﻧﺷﺄت
أو ﻧﺟﻣت ﻋن اﻻﺷ��ﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن أي ﻣﺻ��در اﺷ��ﻌﺎﻋﺎت داﺧل ﻣﻧﺷ��ﺄة ﻧووﯾﺔ ،أو اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻟوﻗود اﻟﻧووي أو اﻟﻧواﺗﺞ
اﻟﻣﺷﻌﺔ أو اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ ،أو اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣواد ﻧووﯾﺔ واردة أو ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ أو ﻣرﺳﻠﺔ إﻟﻰ
ﻣﻧﺷ���ﺄة ﻧووﯾﺔ ،ﺳ���واء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺧواص اﻻﺷ���ﻌﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣواد ،أو ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺧواص اﻻﺷ���ﻌﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧواص اﻟﺳ���ﻣﯾﺔ أو
اﻻﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺧواص اﻟﺧطرة اﻷﺧرى ﻟﮭذه اﻟﻣواد.
 - 122اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .137
 - 123م اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .518
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اﻟﻐﺎﯾﺔ  ،125وھﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) ،126 (4وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن
اﻟﻤﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ.
وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷﺿ��ﺮار ﻗﺪ وردت ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼ��ﺮ أم ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل؛ ﻓﮭﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻀ��ﺮر ﻟﻢ
ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ،وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﺼﻮص واﺿﺤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺸﻤﻮل اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﯿﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺳ��ﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷ�����ﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺘﻀ�����ﺮر ﻗﺪرا اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳ�����ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺷ�����ﺎرة اﻟﻰ
اﻟﻀ��ﺮر اﻷدﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻻﺻ��ﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴ��ﯿﺔ  ،127وھﻞ ﯾﺸ��ﻤﻠﮫ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أم ﻻ ﯾﺸ��ﻤﻠﮫ
وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ����ﺮع ﻟﻠﻤﺴ����ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻀ���ﻲ ﺑﺄن ﯾﺸ���ﻤﻞ اﻟﻀ���ﻤﺎن اﻟﻀ���ﺮر اﻷدﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (293ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ رﻗﻢ ) (5ﻟﺴﻨﺔ 1985م.
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 - 126اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  – 2012اﻟﻣﺎدة ) – (1اﻟﺗﻌﺎرﯾف  -اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ:
 -1اﻟوﻓﺎة أو اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
 -2ﻓﻘدان أو ﺗﻠف اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت.
 -3اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻔﻘدان أو اﻟﺗﻠف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻔﻘرﺗﯾن ) (1أو ) (2أﻋﻼه اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدھﺎ ﺷﺧص ﯾﺣﻖ ﻟﮫ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻣﺛل ھذا اﻟﻔﻘدان أو اﻟﺗﻠف.
 -4ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗداﺑﯾر اﺳﺗﻌﺎدة اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻠف طﻔﯾﻔًﺎ ،إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺗداﺑﯾر ﻗد اﺗﺧذت ﺑﺎﻟﻔﻌل أو ﯾزﻣﻊ
اﺗﺧﺎذھﺎ ،وﺑﺎﻟﻘدر ﻏﯾر اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (2أﻋﻼه.
 -5ﻓﻘدان اﻟدﺧل ،اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ،اﻟﻣﺗﻛﺑد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠف ﺷدﯾد ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ ،وﺑﺎﻟﻘدر ﻏﯾر
اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (2أﻋﻼه.
 -6ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ وﻛل ﺧﺳﺎرة أو أﺿرار أﺧرى ﺳﺑﺑﺗﮭﺎ ﻣﺛل ھذه اﻟﺗداﺑﯾر.
 -7أي ﺧﺳﺎﺋر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى ﺧﻼف اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺔ.
وذﻟك ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻷﺿرار اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧود ﻣن ) (1إﻟﻰ ) (5و) (7أﻋﻼه ﻗد ﻧﺷﺄت أو ﻧﺟﻣت ﻋن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت
اﻟﻣؤﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن أي ﻣﺻدر إﺷﻌﺎﻋﺎت داﺧل ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ ،أو اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻟوﻗود اﻟﻧووي أو اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺷﻌﺔ أو اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺷﻌﺔ
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ ،أو اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣواد ﻧووﯾﺔ واردة أو ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ أو ﻣرﺳﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ ،وﺳواء ﻛﺎﻧت
ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺧواص اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣواد ،أو ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺧواص اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧواص اﻟﺳﻣﯾﺔ أو اﻻﻧﻔﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺧواص اﻟﺧطرة
اﻷﺧرى ﻟﮭذه اﻟﻣواد.
 - 127اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ھﻲ اﺿطراب وظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾﺑدو ﻓﻲ ﺻورة أﻋراض ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أھﻣﮭﺎ اﻟﻘﻠﻖ ،اﻟﺗﻌب
اﻟﻧﻔﺳﻲ ،اﻟﻣﻠل ،اﻟﻛﺂﺑﺔ وﻏﯾرھﺎ .وﻗد ﺗﺑدو أﻋراض ھذه اﻷﻣراض ﻓﻲ ﻋﺟز ﻋﺿو ،أو ﺗﻌطﯾل ﺣﺎﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮫ اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ أداء
ﻋﻣﻠﮫ ،ﻛﺗﺷﻧﺞ اﻟﯾد ،اﻟﺻم اﺣﺗﺑﺎس اﻟﺻوت ،وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻋراض.
 - 128اﻟﻣﺎدة ) -1 " (293ﯾﺗﻧﺎول ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ وﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺣرﯾﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻋرﺿﮫ
أو ﻓﻲ ﺷرﻓﮫ أو ﻓﻲ ﺳﻣﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻣرﻛزه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎره اﻟﻣﺎﻟﻲ" .
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وﯾﺴ����ﺘﻮي أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀ����ﺮر اﻟﺸ����ﺨﺼ����ﻲ ﻣﺎدﯾﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼ����ﯿﺐ اﻟﺠﺴ����ﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ
اﻹ ﺷﻌﺎع اﻟﻨﻮوي ،أو أن ﯾﻜﻮن اﻟ ﻀﺮر ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻵﻵم اﻟﺘﻲ ﺗ ﺼﯿﺐ اﻷم ﻧﺘﯿﺠﺔ وﻓﺎة إﺑﻨﮭﺎ ﻟﺘﻌﺮ ﺿﮫ
ﻟﻺﺷ��ﻌﺎع اﻟﻨﻮوي .وﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ھﻨﺎ ،إﻟﻰ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ��ﻲ ﻛﺎن ﯾﺮﻓﺾ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
اﻵﻵم اﻟﻨﻔﺴ��ﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان ﻋﺰﯾﺰ أو ﻗﺮﯾﺐ وﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀ��ﺮر اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮫ
اﻟﻤﺴ�����ﺆول ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻀ�����ﺎر ﻋﻠﻰ أﺳ�����ﺎس أن اﻟﻀ�����ﺮر اﻻدﺑﻲ أذى ﻣﻌﻨﻮي )ﺷ�����ﻌﻮر أو
اﺣﺴ����ﺎس( ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺟﺒﺮه ﺑﺎﻟﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷ����ﺨﺺ إﻟﻰ ﺷ����ﺨﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻤﺎ
ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺣﺎل إﻟﻰ ﺣﺎل أﺧﺮى رﻏﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ
ظﺮوﻓﮭﻤﺎ اﻟﻤﻮﺿ��ﻮﻋﯿﺔ  ، 129ﻓﻌﻠﻰ ﺳ��ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم  1961م ﻗﺎﻣﺖ ﺳ��ﯿﺎرة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺼ��ﺪم دراﺟﺔ
ﺑﺨﺎرﯾﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﺘﻞ راﻛﺐ اﻟﺪراﺟﺔ واﺑﻨﮫ ورﻓﻊ واﻟﺪ ﺻ�������ﺎﺣﺐ اﻟﺪارﺟﺔ دﻋﻮى ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺻ�������ﺎﺑﺘﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘﺪان اﺑﻨﮫ وﺣﻔﯿﺪه ،وﻗﺪ ﻗﻀ������ﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ������ﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺼ����ﺎﺣﺒﮭﺎ أﺿ����ﺮار ﻣﺎدﯾﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ اﺧﺘﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺴﻠﺴﺔ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ أو اﻷدﺑﯿﺔ وأﺻﺒﺢ
ﯾﻘﺮر اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ ﺳ����ﻮاء وﺟﺪت ﻣﺼ����ﺎﺣﺒﺔ ﻟﻸﺿ����ﺮار اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴ����ﺘﻘﻠﺔ وﻣﻨﻔﺼ����ﻠﺔ ﻋﻨﮭﺎ،
وأﺻ���ﺒﺢ ﯾﻘﺮراﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ ﻋﻦ اﻵﻻم اﻟﻨﻔﺴ���ﯿﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﺼ���ﻠﺔ
ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﯾﺔ.
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ﻗﺪ ﯾﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ طﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ﺑﯿﻦ ﻧﺼ��ﻮص اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﺸ��ﺄن اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺎﺳ��ﺘﺒﻌﺎد
اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻔﺴ��ﻲ واﻷدﺑﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﯾﺪﺧﻞ ﺿ��ﻤﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﺈن ھﺬا ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ،ﺣ ﯿﺚ أن اﻟ ﻘﺎﺿ������ﻲ ا ﻟﺬي ﯾﻨﻈﺮ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻻ ﯾﺴ������ﺘﻄﯿﻊ ﺗ ﺠﺎوز
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ،ﻓﻤﻌﺮوف أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ واﻟﺘﺨﻤﯿﻦ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰم واﻟﯿﻘﯿﻦ ،ھﺬا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﯿﺲ ﺟﮭﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ.

 - 129اﻟدﻛﺗور ﺟﻣﯾل اﻟﺷرﻗﺎوي  -اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام – اﻟﻛﺗﺎب اﻻول )ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام( – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ– ﺻﻔﺣﺔ ). (525
 - 130ﻣﺟدي ﻣدﺣت اﻟﻧﮭري  -ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﺿرار اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ).(97
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وﻟﻘﺪ ﺳ��ﺒﻖ وأن أﺷ��ﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ أن اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ أﺟﯿﺎل ﻣﺴ��ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻷﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﯿﺎن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻀﺮر اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ،وﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ إﻟﻰ أن ﻣﻦ أھﻢ ﺷﺮوط
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ھﻮ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻀ��ﺮر ﺑﺎﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ اﻛﺪت ﻋﻠﯿﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ واﻟﻤﺮﺳ��ﻮم
اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺳ����ﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎدﺛﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ أو ﺑﺴ����ﺒﺐ ﻣﻮاد
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وإﻻ ﻻ ﯾﺼ����ﻠﺢ أن ﯾﺴ����ﻤﻰ ﺿ����ﺮرا ﻧﻮوﯾﺎ وﻻ ﯾﺸ����ﻤﻠﮫ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺆﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﯾﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
وھﺬا ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ .
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ
ﻻ ﯾﻌﻨﻲ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر واﻟﺨﻄﺄ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ،ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺨﺎطﺊ
ﺑﺎﻟﻀﺮر ﺑﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﺤﻘﻘﺔ ،أي أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺨﻄﺄ .وھﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة
) (292ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  131ﺣﯿﺚ اﺷﺘﺮطﺖ ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻀﻤﺎن أن ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ
طﺒﯿﻌﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ،ﻓﻼ ﯾﺘﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ أن ﯾﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺿﺮر ﻣﺎ
ﻟﻢ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ وﻻ ﺗﺮﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺻﻠﺔ ﻣﺎ  132وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ أن ﻧﻨﻮه إﻟﻰ أن اﻟﻀﺮر ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻛﺬﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ
اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ أو

اﻟﺪاﺋﻦ

ﺑﺒﺬل

ﺟﮭﺪ

ﻣﻌﻘﻮل

ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ

اﻻﺻﺎﺑﺔ

أو

وﻗﻮع

اﻟﻀﺮر.

وﻓﻲ ﺷ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ ) (4ﻟﺴﻨﺔ  2012ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﺜﺒﺖ أﻧﮭﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴ������ﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1963واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ) (1واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺜﺒﺖ
أﻧﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ.
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ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،أن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ
وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط اﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ،وھﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ و ﺻﻌﻮﺑﺎت ذﻟﻚ
ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﺛﺒﺎت وﻗﻮع اﻟﻀ����ﺮر ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﺗﻌﺬر اﺳ����ﻨﺎد اﻟﻀ����ﺮر ﻟﻤﺼ����ﺪره ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺴ��ﺒﺒﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﺼ��ﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳ��ﻠﺴ��ﻠﺔ اﻷﺳ��ﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺮﺗﺪ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻀ��ﺮرن إذ ﻻ ﯾﺘﺼ��ﻮر إﺿ��ﻔﺎء
وﺻ���ﻒ "اﻟﺴ���ﺒﺐ" ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻺﺻ���ﻄﻼح ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ أو ﻋﻨﺼ���ﺮ ،أﯾﺎ ﻛﺎن ﺷ���ﺄﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ
 - 131ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﺎدة ) " – (292ﯾﻘدر اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﻘدر ﻣﺎ
ﻟﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻣن ﺿرر وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣن ﻛﺳب ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﺿﺎر " .
 - 132اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .534
 - 133ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻌﺎم  1963ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻋدﻟت ﺑﻌﺎم
. 1997
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ﺗﻔﺎﻋﻞ أو ﺳ��ﺎھﻢ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر ،ﻓﺈن اﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼ��ﻌﯿﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ إﺛﺒﺎت
أن اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺪد وﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ  134وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف ﻓﺈن
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸ������ﺮﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ادﻋﻰ واﻟﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ  135وﻛﻤﺎ ھﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻮوي ﻻ ﯾﻔﮭﻢ ﻓﯿﮫ إﻻ ذوو اﻟﺨﺒﺮة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀ������ﺮر ﻋﺐء
ﺛﻘﯿﻞ ﻓﻲ اﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴ���ﺒﺒﯿﺔ ،وﺑﺨﺎﺻ���ﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﮭﺎ .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ أن ﯾﺜﺒﺖ أن
اﻟﻀﺮر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺷﻌﺎع ﻧﻮوي ،ﺛﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪر ھﺬا اﻻﺷﻌﺎع.
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وﻧﺴ���ﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أﻧﮫ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴ���ﺒﺒﯿﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀ���ﺮر أن ﯾﺜﺒﺖ أن  – 1اﻟﻀ���ﺮر
اﻟﺤﺎﺻ������ﻞ ﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ – 2 .وأن ھﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺸ������ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺤﺪدة.
وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن إﺛﺒﺎت ھﺬﯾﻦ اﻷﻣﺮﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻻﻣﺮ اﻟﯿﺴﯿﯿﺮ ،إذ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن أﺷﻜﺎﻻت
ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة؛ ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺻ���ﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إدراك وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ���ﺎر ﺑﺴ���ﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
واﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﯿﻦ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻀﺮر وﻏﯿﺎب اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻀﺮر اﻟﻨﻮوي واﺗﺴﺎع
ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﻼﻣﺤﺪود ﻟﺘﺴ��ﺮب اﻷﺷ��ﻌﺔ اﻟﺬرﯾﺔ  ،137ﺣﯿﺚ أن اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻛﻤﺎ أﺳ��ﻠﻔﻨﺎ ﯾﺴ��ﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻗﺪ ﺗﺼ�������ﻞ إﻟﻰ أﺟﯿﺎل ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ،وﻟﻌﻞ أﺷ������ﮭﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﺎ ﺣﺼ�������ﻞ ﻓﻲ
ھﯿﺮوﺷ�ﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﺷ�ﮭﺮ أﻏﺴ�ﻄﺲ ﻋﺎم  1945م ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳ�ﺒﻌﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،إﻻ أن أﺿ���ﺮارھﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴ���ﺘﻤﺮة ،ﺣﯿﺚ أن وﺟﻮد ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻟﻺﺷ���ﻌﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ
أﺟﻮاء اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺘﺴ��ﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪﻣﺎﻏﯿﺔ وﺗﺪﻣﯿﺮ ﻷﻧﺴ��ﺠﺔ اﻟﺠﺴ��ﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﺮ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺮطﺎﻧﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﺮطﺎن اﻟﺪم ) (Leukemiaﻋﻠﻰ اﻹﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.

 - 134اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .534
 - 135ھذا ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (117ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗم ) – (5ﺣﯾث ﺗﻧص ﻋﻠﻰ " اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن
ادﻋﻰ واﻟﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣن أﻧﻛر " .
 - 136اﻟدﻛﺗور  /ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿل  -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﻗت اﻟﺳﻠم – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
– ﺻﻔﺣﺔ ). (104
 - 137اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 535
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أﺿ��ﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ وﻻدة أﺟﯿﺎل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻ��ﻐﺮﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺮأس اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻦ
اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ وﺗﻌﺮﺿ������ﮭﻢ ﻟﻤﺸ������ﺎﻛﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ وﻋﯿﻮب وﺗﺸ������ﻮھﺎت ﺧﻠﻘﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬه
اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت.
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وﻟﻢ ﯾﻐﻔﻞ اﻟﻤﺸ����ﺮع ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺳ����ﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴ�����ﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻨﻮوي وﺑﯿﻦ اﻟﻀ�����ﺮر ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ ،إﻻ أن اﻟﻤﺸ�����ﺮع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻨﻮوي ﻟﻢ ﯾﺸ������ﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻻﺛﺒﺎت ،وﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴ������ﺒﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼ������ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ إﻟﻰ أن ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر واﻟﻀﺮر إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي وﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺨﻄﺄ اﻟﺬي
وﻗﻊ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻋﺪة أﺳ����ﺒﺎب أﺳ����ﮭﻤﺖ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀ����ﺮر ،ﻓﻼ ﯾﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر إﻻ اﻟﺴ����ﺒﺐ
اﻟﻤﻨﺘﺞ ،أي اﻟﺴ����ﺒﺐ اﻟﺬي ﯾﺤﺪث اﻟﻀ����ﺮر ﻋﺎدة ﺣﺴ����ﺐ اﻟﻤﺄﻟﻮف ،وﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺴ����ﺒﺐ اﻟﻌﺎرض اﻟﺬي ﻻ
ﯾﺆدي ﺗﺪﺧﻠﮫ إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻟﻀ�����ﺮر ﻋﺎدة  139وھﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ أﯾﻀ�����ﺎ ً اﻟﻤﺸ�����ﺮع اﻟﻤﺼ�����ﺮي واﻻردﻧﻲ
واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ وﻓﯿﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﻮوي ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﺸ�����ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺛﺒﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴ���ﺒﺒﯿﺔ .وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ اﻹﺷ���ﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺴ���ﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة ) (4اﻟﺒﻨﺪ ) 140 (4ﻣﻨﮭﺎ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴ������ﺒﺒﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ إﻧﮭﺎ ﺳ������ﮭﻠﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻀ���ﺮور ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴ���ﺒﺒﯿﺔ ،إذ ﻧﺼ���ﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻧﺸ���ﺄت اﻷﺿ���ﺮار ﻋﻠﻰ ﺳ���ﺒﯿﻞ
اﻻ ﺷﺘﺮاك ﺑﯿﻦ ﺣﺎدث ﻧﻮوي وﺣﺎدث آﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﻮوي ،ﻓﺈن اﻟ ﻀﺮر اﻟﻤﺘ ﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ
ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺬر ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺼﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻘﯿﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ،ﻛﻀﺮر

 - 138اﻧظر ﺗﺄﻟﯾف  /ﺗﺎﻛﯾﺷﻲ إﯾﺗو – ﺗرﺟﻣﺔ  /أﻛﯾر اﻛوﯾﺎﻧو – ﻣراﺟﻌﺔ  /ﻣﺣﻣود ﻋﺑده  -ﻛﺗﺎب ھﯾروﺷﯾﻣﺎ وﻧﺟﺎﺳﺎﻛﻲ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟذرﯾﺔ
–– دار اﻟﺷروق – اﻟﻘﺎھرة – اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 1414ھـ 1994 -م .
 - 139اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﺣﻔﺔ . 538
 - 140اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم ) (1963ﺑﺷ����ﺄن اﻟﻣﺳ����ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿ����رار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺑروﺗوﻛول ﺳ����ﺑﺗﻣﺑر  1997 /م – اﻟﻣﺎدة
اﻟراﺑﻌﺔ "  - 4ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺿرار ﺳواء اﻟﻧووﯾﺔ أم ﻏﯾر اﻟﻧووﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧووﯾﺔ أو إﻟﻰ ﺳﺑب ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﮫ ﺣﺎدﺛﺔ
ﻧووﯾﺔ ﻣﻊ ﻣ ﺻﺎدﻓﺔ أﺧرى أو أآﺛر ،وﯾﺗﻌذر اﻟﻔ ﺻل ﺑﯾن اﻷ ﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ واﻷ ﺿرار ﻏﯾر اﻟﻧووﯾﺔ ﻓ ﺻﻼ ﻣﻌﻘوﻻ ،ﻓﺎن اﻷ ﺿرار ﻏﯾر
اﻟﻧووﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻷﻏراض ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﺿرارا ﻧووﯾﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻧووﯾﺔ  .أﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت اﻷﺿرار ﺗﻌزى إﻟﻰ ﺳﺑب ﺗﺷﺗرك
ﻓﯾﮫ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧووﯾﺔ ﻣﺷ��ﻣوﻟﺔ ﺑﮭذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ اﻧﺑﻌﺎث اﺷ��ﻌﺎﻋﻲ ﻣؤﯾن ﻏﯾر ﻣﺷ��ﻣول ﺑﮭذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﻓﻠن ﯾﻛون ﻓﻲ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺣد أو
ﯾﻧﺗﻘص ﺑﺄي ﺷ��ﻛل ﻣن ﻣﺳ��ؤوﻟﯾﺔ أي ﺷ��ﺧص ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﻣﺳ��ؤوﻻ ﻋن اﻻﻧﺑﻌﺎث اﻻﺷ��ﻌﺎﻋﻲ اﻟﻣؤﯾن ھذا ازاء أي ﺷ��ﺧص ﯾﺗﻌرض
ﻟﻸﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ أو ازاء اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أو ازاء دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت".
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ﻣﺘﺴ���ﺒﺐ ﻋﻦ اﻷﺧﯿﺮ ،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻗﺮرت ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﻀ���ﺮور إﻟﯿﮭﺎ ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ إﺛﺒﺎت
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﻧﻮوي واﻵﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﻮوي.
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ﯾﺘﻀ��ﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﺳ��ﺒﻖ ،أﻧﮫ ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﯾﺠﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻀ��ﺮر واﻟﺬي ﯾﺴ��ﮭﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀ�����ﺮر اﺛﺒﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ ﻋﺐء اﺛﺒﺎت ﻋﺪم
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ﺑﺄي ﺳﺒﺐ  142وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺒﻨﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻮ ﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ،
ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﺛﺒﺖ اﻷﺧﯿﺮ أﻧﮫ اﻟﺘﺰم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻ���ﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي ،وھﺬا ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻤﺘﻀ���ﺮر ﻣﻦ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻨﻈﻢ اﻷﻣﺎن ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي.
وﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﺒﻨﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿ���ﺔ؛ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺳ���ﯿﻜﻮن ﻣﺴ���ﺆوﻻ ﻣﺪﻧﯿﺎ طﺎﻟﻤﺎ وﻗﻊ
اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي وﻧﺘﺞ ﺿ����ﺮرﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎدث  143وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻤﺸ����ﺮع أﺻ����ﺎب ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ
رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إذ أﻧﮫ راﻋﻰ ﻣﺼ�����ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻀ�����ﺮرﯾﻦ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﺟﻨﺐ اﻟﻤﺘﻀ�����ﺮر ﻋﺐء
اﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴ�����ﺒﺒﯿﺔ ورﻣﻰ ﺑﺎﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﻧﻔﺴ�����ﮫ ،أﻣﺎ
ﺑﺎﺛﺒﺎت اﻧﻘﻄﺎع ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻻﻧﺒﻌﺎث اﻟﻨﻮوي أو ﺑﺨﻄﺄ اﻟﻤﻀ������ﺮور ،وﻻ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن" :ﯾﻘﻊ
ﻋﺐء اﺛﺒﺎت ھﺬه اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀ��ﺮور وﻻ ﺷ��ﻚ أن اﺛﺒﺎت ھﺬه اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻗﺪ ﯾﺒﺪو ﺻ��ﻌﺒﺎ ﻷول وھﻠﺔ،
إﻻ أن ھﺬه اﻟﺼ���ﻌﻮﺑﺔ ﺗﺘﻼﺷ���ﻰ أذا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ  144ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ :وھﻤﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻀ���ﺨﻤﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴ���ﮭﻞ

 - 141اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 539
 - 142ﻣرﺳ��وم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳ��ﻧﺔ  – 2012ﺑﺷ��ﺄن اﻟﻣﺳ��ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿ��رار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) " – (7ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن
ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻛﻠﯿًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿًﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻤﺘﻀﺮر إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺸﻐﻞ أن اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻧﺠﻤﺖ ﻛﻠﯿًﺎ
أو ﺟﺰﺋﯿًﺎ ﻋﻦ إھﻤﺎل ﺟﺴﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻀﺮر أو ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﺎم أو اﻣﺘﻨﻊ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث ﺿﺮر" .
 - 143اﻟدﻛﺗور  /ﻋﻼء وﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗرﯾﺣﻲ  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (10
 - 144اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – اﺿواء ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣرﺳوم ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن
اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (201
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اﺛﺒﺎت ﻧﺴ����ﺒﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ����ﺒﺐ ﻓﻲ أﻣﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴ����ﮭﻞ
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺼﺪرھﺎ وﺗﺎرﯾﺨﯿﮭﺎ.
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وﻻ ﺷ���ﻚ أن اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻮ أﻣﺮ ﻓﻲ ﺻ���ﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺘﻀ����ﺮر؛ ﻷﻧﮫ ﯾﯿﺴ����ﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺼ����ﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺘﮫ ،إذ أن ﻓﻲ
اﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣﻦ اﺛﺒﺎت اﻟﺨﻄﺄ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻟﻌﺐء ﺛﻘﯿﻞ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ وﺗﺠﻨﺒﮫ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺸ������ﻜﻼت ذات
طﺎﺑﻊ ﺗﻘﻨﻲ ،وﻟﺮﺑﻤﺎ ﯾﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﺛﺒﺎت ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺸﻐﻞ.
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اﻷﺷﻌﺔ،
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﺛﺒﺎت اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ِ
وﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪر ھﺬه اﻷﺷﻌﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي أو ﺻﺎدرة
ﻋﻦ اﻷﺟﮭﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸ�����ﺮت ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺘﺸ�����ﺎر اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﮭﺸ�����ﯿﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻻﺷ�����ﻌﺔ
اﻟﺼ��ﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ وأﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ أو اﻻﺷ��ﻌﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺳ��ﺎءة اﺳ��ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ .وﻻ ﯾﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﺗﺴ��ﺒﺒﮫ اﻻﺷ��ﻌﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻣﺮاض ﺧﻄﯿﺮة
ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺸﻮھﺎت واﻟﺴﺮطﺎﻧﺎت وﺗﻌﻄﻞ ﺑﻌﺾ وظﺎﺋﻒ اﻟﺠﺴﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺋﺘﯿﻦ واﻟﻜﻠﯿﺘﯿﻦ واﻟﻘﻠﺐ،
وھﺬه ﻛﻠﮭﺎ أﻣﺮاض ﻣﻨﺘﺸ����ﺮة ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿ����ﺮ وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺼ����ﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﻣﺼ����ﺪر ھﺬه اﻷﻣﺮاض
وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﻤﻮﺿ����ﻮﻋﻨﺎ ،وھﻮ رﺑﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮراﻟﺘﻲ ﯾﺼ����ﻌﺐ اﺛﺒﺎﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻ����ﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ،
وھﺬا ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﺎ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻓﻲ اﺛﺒﺎت ﺣﻘﮫ.
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼ���ﻞ وﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸ���ﺔ أرﻛﺎن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
وھﻲ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي واﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ،ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اھﻢ رﻛﻦ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮر اﺛﺒﺎﺗﮫ
ھﻮ رﻛﻦ اﻟﻀ���ﺮر اﻟﻨﻮوي؛ ﻻﻧﮫ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ اﺛﺒﺖ أن اﻟﻀ���ﺮر ﺑﺴ���ﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺸ���ﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﻻ ﯾﻠﺰم اﺛﺒﺎت اﻟﺮﻛﻨﯿﻦ اﻟﺒﺎﻗﯿﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮﻧﺎ ﻟﺼﯿﻘﺎن ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي،

 - 145اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد – ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (203-202
 - 146اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (193
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وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﺛﺒﺎت أن اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﯾﻤﺖ ﻟﮫ ﺑﺼ��ﻠﺔ أو ﺑﺄي ﺳ��ﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳ��ﺒﺎب اﻟﺘﻲ أﺷ��ﺎر

إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺗﻤﮭﯿﺪ وﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺿ������ﺮر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻋ ﻤﺎل اﻟﻨﻮو ﯾﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳ������ﺘﺨﺪام اﻟﺪﻋﻮى اﻟ ﻤﺪﻧ ﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﺿ���ﺮار ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات دﻋﻮى اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ
اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺑﺸ����ﺄن اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﺴ����ﻨﺔ
1963م ،وھﺬا ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﯿﻦ وھﻤﺎ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول – أﺣﻜﺎم دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﮫ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  -أﺣﻜﺎم دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋ��ﺪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤ��ﺪﻧﯿ��ﺔ واﻟﺘﺠ��ﺎرﯾ��ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ
ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺣﺘﻰ
ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻄﺮق اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺴ��ﺄﻟﺘﯿﻦ
ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﮭﺬه اﻻﺟﺮاءات؛ وھﻤﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 147 (12اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ������ﺔ ﺑﻨﻈﺮ
دﻋﻮى اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )(10

148

اﻟﻠﺘﺎن ﻋﺎﻟﺠﺘﺎ ﻣﯿﻌﺎد ﻣﺒﺎﺷﺮة دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.

 - 147ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدري رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  – 2012ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) -1" (12ﺗﺧﺗص
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻣﺎرة اﺑوظﺑﻲ دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون" .
 - 148ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدري رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  – 2012ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) -2 " (10ﺗﺘﻘﺎدم
دﻋﺎوى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺿﺪ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎري إذا ﺑﻘﻲ ﺳﺎرﯾًﺎ ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )/1أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم .1997
أﺿﺮارا ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
 -3ﺗﺴﻘﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮫ
ً
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻀﺮر ،أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻀﺮر وﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﮫ ،ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )/1أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997أو اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ".
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ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول – أطﺮاف دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ -ﻣﯿﻌﺎد رﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ – اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  -أطﺮاف دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
أطﺮاف اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ھﻤﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ
دﻋﻮى اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺪﻋﻲ ھﻮ اﻟﻤﻀ��ﺮور واﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ھﻮ اﻟﻤﺸ�ﻐﻞ
واﻟﻀﺎﻣﻦ .واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻀﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻋﺎوي اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ ووزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﯿﺎة وﺷ������ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺳﻨﺘﺎول أطﺮاف دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻻﺗﻲ:

اوﻻ :اﻟﻤﺪﻋﻲ )اﻟﻤﻀﺮور(
ﯾﻼﺣﻆ أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997وﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟﺴﻨﺔ 2012
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻮوي اﻷردﻧﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻀ������ﺮور .وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﻀ������ﺮور ھﻮ ﻛﻞ
ﺷ���ﺨﺺ ﺗﻀ���ﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺳ���ﻮاء ﺑﺸ���ﺨﺼ���ﮫ أو ﻣﺎﻟﮫ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﻨﺴ������ﯿﺘ�ﮫ  149وﻗ�ﺪ ﺟ�ﺎءت اﻟﻤ�ﺎدة )/11أ( ﻣﻦ اﺗﻔ�ﺎﻗﯿ�ﺔ ﻓﯿﻨ�ﺎ  150ﻟﺘﺆﻛ�ﺪ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻀ������ﺮرﯾﻦ ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى
اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺴ��ﺒﺐ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ أراﺿ��ﻲ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ دوﻟﺔ ﻋﻀ������ﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون ﻣﻦ رﻋﺎﯾﺎ دوﻟﺔ أﺧﺮى أو ﯾﻮﺟﺪ
ﻟﮭﻢ ﻣﺴﻜﻦ أو ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.
وأﺟﺎز اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻀﺮر ﺑﺸﺨﺼﮫ أو ﻣﺎﻟﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي أن ﯾﺒﺎﺷﺮ دﻋﻮى
اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ،ﺑﺸ���ﺮط أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮫ أھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿ���ﻲ واﻟﻤﺼ���ﻠﺤﺔ ﺳ���ﻮاء ﻛﺎن
اﻟﻀ���ﺮر وﻗﻊ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة ،ﻛﻤﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻺﺷ���ﻌﺎع اﻟﻨﻮوي ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة أو ﺗﻀ���ﺮر ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة ﻣﻦ
اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻨﺎول ﻣﻮاد أﺻﺎﺑﮭﺎ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻨﻮوي.

 - 149اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (212
 - 150اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  – 1997ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة اﻟف " ﯾﻛﻔل اﻟطرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد
اﻟذي ﺗؤول ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑدﻋﺎوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
)أ( ﺟواز أن ﺗﻘﯾم أي دوﻟﺔ دﻋوى ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻷﺿرار ﻧووﯾﺔ ،واﻟذﯾن ھم ﻣن رﻋﺎﯾﺎ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ أو ﺗوﺟد
ﻣﺳﺎﻛﻧﮭم أو ﻣﻘﺎر اﻗﺎﻣﺗﮭم ﻓﻲ أراﺿﯾﮭﺎ ،واﻟذﯾن ﯾواﻓﻘون ﻋﻠﻰ ذﻟك؛
)ب( وﺟواز أن ﯾﻘﯾم أي ﺷﺧص دﻋوى ﻻﻧﻔﺎذ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﻠول أو اﻟﺗﻧﺎزل.

68

ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻘﺪ أﺷ��ﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ��ﺮي إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ )اﻟﻤﻀ��ﺮور( وﻟﻜﻦ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸ��ﺨﺺ ،ﺣﯿﺚ
ﻋﺮف اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄﻧﮫ":اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ أي دوﻟﺔ أو وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪاﺗﮭﺎ
أو أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة".
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ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ) اﻟﻤﺸﻐﻞ واﻟﻀﺎﻣﻦ (
اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ھﻮ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ أو اﻟﻀ����ﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀ����ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم
اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) 152 (8ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (4ﻟﺴ��ﻨﺔ  2012ﻓﻲ ﺷ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.

153

 :1اﻟﻤﺸﻐﻞ
اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ ،وﻗﺪ
ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﺜﺒﺖ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  ."1997وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ أن" :ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ
ھﻮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻦ أﯾﺔ أ ﺿﺮار ﻧﻮوﯾﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (2ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم ."1997
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 - 151ﻗﺎﻧون  7ﻟﺳﻧﺔ  2010ﺑﺷﺄن إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ  -اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس  -اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن
اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ  -اﻟﻣﺎدة ) " – (78اﻟﺷﺧص :اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ أي دوﻟﺔ أو وﺣدة ﻣن وﺣداﺗﮭﺎ ،أو
أي ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ".
 - 152ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2012ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) – 1 " (8ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺷﻐل ﺑﺄن ﯾﻘدم
وأن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرطﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ " .
 - 153ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (213
 - 154اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  – 1997اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ – " – 1ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺷﻐل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧووﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺛﺑت أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت
ﺑﺳﺑب ﺣﺎدﺛﺔ ﻧووﯾﺔ " .
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وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸ���ﺮع اﻟﻤﺼ���ﺮي ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ،ﺣﯿﺚ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ وﺣﺪه دون ﻏﯿﺮه ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ
اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻧﻮوي ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) ،155 (80ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴ������ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸ������ﺮع
اﻹردﻧﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺸ���ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻮ اﻟﻤﺴ���ﺆول ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺸ����ﺂﺗﮫ وﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ وﻧﻈﺎم اﻻﺳ����ﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء.
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واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺣﺼ���ﺮ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ
ﻹﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ  ،157ﻓﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿ���ﻮﻋﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ���ﺎس اﻟﻀ���ﺮر ﻻ
اﻟﺨﻄﺄ  ،158وﯾﺘﻔﻖ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ھﻮ اﻟﻤﺴ������ﺆول ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي.
وﻻ ﺷ���ﻚ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﻻ ﯾﻘﺘﺼ���ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ���ﻐﻠﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴ���ﯿﻦ ﻓﺤﺴ���ﺐ ،ﺑﻞ ﯾﺸ���ﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﺼ��ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻷﺻ��ﻠﻲ.
 - 155ﻗﺎﻧون  7ﻟﺳﻧﺔ  2010ﺑﺷﺄن إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ  -اﻟﻣﺎدة  " - 80ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻣن أﺣﻛﺎم
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺗﺷﻐﯾل أﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻻ ،دون ﻏﯾره ،ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺛﺑت أﻧﮭﺎ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣﺎدث ﻧووي ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ :
) أ ( إذا وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂﺗﮫ اﻟﻧووﯾﺔ .
)ب( إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣواد ﻧووﯾﺔ آﺗﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺂﺗﮫ اﻟﻧووﯾﺔ أو ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻧﮭﺎ ،وذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﺣﺎدث ﻗد وﻗﻊ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ :
 -1إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ ﻣﺎ زاﻟت ﻓﻲ ﻋﮭدﺗﮫ وﻟم ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﮭدة ﻗﺎﺋم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ أﺧرى .
-2ﻗﺑل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺣوادث اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ أﺧرى طﺑﻘًﺎ ﻟﻧﺻوص
ﺻرﯾﺣﺔ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻛﺗوب ﻣﻌﮫ .
ﻣﺻدرا ﻟﻘوﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣرﻛﺔ أو ﻷي
-3إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي ﺗزود ﺑﮫ إﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﻟﯾﻛون
ً
ﻏرض آﺧر وﻟم ﯾﻛن اﻟﺷﺧص اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﺑﺗﺷﻐﯾل ھذا اﻟﻣﻔﺎﻋل ﻗد اﻧﺗﻘﻠت ھذه اﻟﻣواد إﻟﻰ ﻋﮭدﺗﮫ .
-4إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ ﻣرﺳﻠﺔ إﻟﻰ ﺷﺧص ﯾﻘﯾم داﺧل أرض دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ وﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﻔرﯾﻎ
اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ ﻣن وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺗﻲ وﺻﻠت ﻟﮭﺎ إﻟﻰ داﺧل أرض ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ .
)ج( إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎدة ﻧووﯾﺔ ﻣرﺳﻠﺔ ﻟﻣﻧﺷﺂﺗﮫ اﻟﻧووﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺣﺎدث ﻗد وﻗﻊ :
-1ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣواد إﻟﯾﮫ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻟﺗﻌﺎﻗد ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻗﺎﺋم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺷﺄة ﻧووﯾﺔ أﺧرى .
-2ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﮭدﺗﮫ .
ﻣﺻدرا ﻟﻘوﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣرﻛﺔ أو
-3ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﮭدﺗﮫ ﻣن ﻗﺎﺋم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي ﺗزود ﺑﮫ إﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﻟﯾﻛون
ً
ﻷي ﻏرض آﺧر .
-4ﺑﻌد إرﺳﺎل اﻟﻣﺎدة اﻟﻧووﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﮫ ﺑواﺳطﺔ ﻗﺎﺋم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻣن دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ
ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل ﺗﻘوم ﺑﻧﻘﻠﮭﺎ ﺧﺎرج أراﺿﻲ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ ﻗد وﻗﻌت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺎدث ﻧووي ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄة
ﻧووﯾﺔ وﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣواد ﻧووﯾﺔ ﻣﺧزوﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻣﮭﯾدًا ﻟﻧﻘﻠﮭﺎ ﻓﺈن ﻧص اﻟﻔﻘرة ) (1ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻻ ﯾطﺑﻖ إذا وﺟد ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل أو ﺷﺧص آﺧر
ﻣﺳﺋوﻻ دون ﻏﯾره طﺑﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن )ب ،أ( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة.
 - 156اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 154
 - 157اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 154
 - 158اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 494
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ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺷ���ﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺤﺼ���ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴ���ﻤﯿﺔ ﻣﺸ���ﻐﻞ أو
ﯾﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻛﻤﺸ���ﻐﻞ أو أن ﯾﻨﻘﻞ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺸ���ﻐﻞ أﺧﺮ  ،159ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو
اﻟﻤﻨﺎول ﻟﻠﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ .وھﺬا ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻀﺮور ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أﺷﺨﺎص
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻛﻤﻮردي اﻟﻤﻮاد واﻷﺟﮭﺰة ﻟﻠﻤﻨﺸ�������ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ
اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻣﺘﻰ ﻧﺸ��ﺄ اﻟﻀ��ﺮر ﻋﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﻟﻤﻮاد أو اﻷﺟﮭﺰة أو اﻟﺒﻨﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻ��ﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﯿﺎء.

160

وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﻦ أو اﻟﻤﺸ���ﻐﻠﯿﻦ؟ ﻟﻢ ﯾﻌﺮض اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺴ���ﺄﻟﺔ
ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي .ﻟﺬا ،ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺎدة ) (2ﻓﻘﺮة ) 3أ(  161ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ھﻲ
اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،وھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺸﻐﻞ واﺣﺪ وﯾﺘﻌﺬر ﻓﺼﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﻐﻞ ﻓﺼﻼ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﯾﺼﺒﺢ ھﺆﻻء اﻟﻤﺸﻐﻠﻮن
ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﻦ ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺸ����ﺘﺮﻛﺔ وﻣﺘﻌﺪدة"  162ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﺸ����ﺮع اﻟﻤﺼ����ﺮي ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ أو اﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ).(86

163

وﯾﺒﺮر اﻟﻔﻘﮫ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
واﻟﺘﺸ���ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎدي اﻟﺼ���ﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﻀ���ﺮور  ،164ﻓﺎﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﯾﻜﻮن
ﻣﺴ��ﺌﻮﻻ ﻋﻦ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻧﻮوي وﻟﻮ ﻛﺎن ﯾﻌﺰي إﻟﻰ ﻋﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺻ��ﯿﺎﻧﺔ أو
اﺻﻼح اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ.

165

 - 159اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ– ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (196
 - 160اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .154
 - 161اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  – 1997اﻟﻣﺎدة ) – (2اﻟﻔﻘرة ) " (3أ -ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗب اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺷﻐل واﺣد
وﯾﺗﻌذر ﻓﺻل اﻷﺿرار اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺷﻐل ﻓﺻﻼ ﻣﻌﻘوﻻ ،ﯾﺻﺑﺢ ھؤﻻء اﻟﻣﺷﻐﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﺗﻌددة  .وﯾﺟوز
ﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﻘﺻر اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن ﻛل ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق -ان وﺟد  -ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣددة ھﻧﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣدد
ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة  1ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.
 - 162اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (213
 - 163ﻗﺎﻧون  7ﻟﺳﻧﺔ  2010ﺑﺷﺄن إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻧووﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ  -اﻟﻣﺎدة  " – 86إذا ﺗﻌدد اﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻟﻣﺳﺋوﻟون ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣﺎدﺛﺔ ﻧووﯾﺔ طﺑﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن
اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾﻧﮭم" .
 - 164اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .496
 - 165اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .496
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وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻨﺎ ﻣﻊ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ ھﺬه ،إﻻ أن اﻷﺧﺬ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﮫ ﻗﺪ ﯾﺴ���ﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸ���ﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺴ���ﺒﺐ اﻷﺻ���ﯿﻞ ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن
ذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (27ﻣﻦ ﻣﻌﺎھﺪة ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻟﺴﻨﺔ  1969م.

 :2اﻟﻀﺎﻣﻦ
ﯾﺴ���ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳ���ﻼﻣﻲ ﻟﻔﻆ "ﺿ���ﻤﺎن" أو "ﺗﻀ���ﻤﯿﻦ" ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .واﻟﻀ������ﻤﺎن ﻟ ﻐﺔ ﻟﻔﻈﺔ ﺗﻄﻠﻖ وﯾﺮاد ﺑﮭﺎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻻﻟﺰام واﻟﻐﺮاﻣﺔ .و ﻗﺪ
ا ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻛﻠﻤﺔ اﻟ ﻀﻤﺎن ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻐﺮﯾﻢ اﻻﻧ ﺴﺎن وإﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ
اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻤﺎ أﺻﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﺿﺮر.
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واﻟﻀ���ﺎﻣﻦ ھﻮ اﻟﻜﻔﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﻠﺠﺄ اﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﺒﺮ اﻟﻀ���ﺮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺘﺴ���ﺒﺐ أو اﻟﻔﺎﻋﻞ أو
ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�����ﺎر ،ﻓﮭﻮ اﻟﺸ�����ﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺟﺒﺮ اﻟﻀ�����ﺮر
اﻟﻨﻮوي .وﻗﺪ ﻧﺼ�������ﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (10ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :ﯾﺘﻢ رﻓﻊ
دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺣﺼ��ﺮا ﺿ��ﺪ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ أو ﺿ��ﺪ اﻟﺸ��ﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو
اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن".
ﻛﻤﺎ ﻧﺼ��ﺖ اﻟﻤﺎدة ) (95ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻧﺸ��ﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻤﺼ��ﺮي ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸ����ﻐﯿﻞ أو اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﺪﯾﮫ أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ  167وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻮال
ﻧﮭﺞ اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﻛﻔﻞ ﻟﻠﻤﻀﺮور اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺣﻘﯿﻘﻲ وﻛﺎﻣﻞ وﺳﺮﯾﻊ ﻣﻦ
اﻟﻀﺎﻣﻦ.
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳ��ﺒﻖ ،ﻓﺄﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻀ��ﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺗﺤﺮﯾﻚ دﻋﻮى اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه
ﺑﺎﻻﺿ�����ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ واﻟﻤﺆﻣﻦ أو اﻟﻀ�����ﺎﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﺗﺄﻣﯿﻨﮫ أو ﺿ�����ﻤﺎﻧﮫ وأﻧﮫ ﻣﺴ�����ﺆول
 - 166اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﺳﻼﻣﺔ  -ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ ) ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ (  -اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ – اﻟﻘﺎھرة –
1416ھـ 1996 /م – ﺻﻔﺣﺔ ) . ( 374
 - 167اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 504
 - 168اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .165
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ﺑﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻀ���ﺮور ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ )اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ( .وﯾﺸ���ﻤﻞ اﻟﻀ���ﻤﺎن أو
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻞ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ .وﯾﻤﻜﻦ اﺳ����ﺘﺨﻼص ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋ ﻘﺪ اﻟ ﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟ ﻤﺎدة ) (1026ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﻌﺎﻣﻼت اﻟ ﻤﺪﻧ ﯿﺔ اﻹ ﻣﺎراﺗﻲ  169ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎ ﻧﺖ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻘﻮم ﻟﻠﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ
ﺗﻘﻮم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي؟
ﻻ ﺷﻚ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻐﻄﯿﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻨﺴ������ﻰ أن
ﻗﺪرات ﺷ�����ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﯿﺴ�����ﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺗﻌﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮ أو اﻟﺤﺴ�����ﺎب
ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﺸ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﺑﺎﻻﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀ��ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ  170واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺠﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ ،ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﻘﻮم اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻌﺠﺰ ﺑﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
دون ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼ���ﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ إن وﺟﺪ أو ﺑﻘﺪر ﻗﺼ���ﻮر اﻟﻀ���ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﻣﻦ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪودة.
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وﻗﺪ أﺷ����ﺮﻧﺎ ﺳ����ﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻹﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﯾﺔ ووزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﯿﺎة ھﻤﺎ اﻟﺠﮭﺘﺎن اﻟﺘﺎن
ﺗﻤﺜﻼن اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺴ���ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي .وﺗﻘﻮم ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻀ���ﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳ��ﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺮر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ
ھﺬه اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ،وھﻨﺎ ﺗﺼ�����ﺒﺢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻣﻨﺢ اﻷطﺮاف ﻣﮭﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼ���ﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت.

 - 169ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﺎدة ) -1) – (1026اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻘد ﯾﺗﻌﺎون ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮭم واﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ
ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﺧطﺎر أو اﻟﺣوادث اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﮭﺎ وﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾدﻓﻊ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺣددا أو أﻗﺳﺎطﺎ دورﯾﺔ  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻖ
اﻟﺧطر أو وﻗوع اﻟﺣدث اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﯾدﻓﻊ اﻟﻣؤﻣن إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟذي اﺷﺗرط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل أو إﯾرادا
أو ﻣرﺗﺑﺎ أو أي ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ آﺧر( .
 - 170اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﺣﻔﺔ .166
 - 171اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .168
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وھﺬا ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﻤﺎدة ) (8اﻟﻔﻘﺮة ) (5ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻹﻣﺎراﺗﻲ  172وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ اﻷﺷﺎدة ﺑﺪور
اﻟﻤ ﺸﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤ ﻀﺮور و ﺿﻤﺎن ﺣ ﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺎﻣﻼ؛ ﻷن
اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻧﺎدر اﻟﻮﻗﻮع وﻟﻜﻨﮫ إذا وﻗﻊ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ أﺿﺮار ﻻ ﯾﻤﻜﻦ وﺻﻔﮭﺎ أو اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺪودھﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ھﻲ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ وأن اﻷﺻ����ﻞ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺴ����ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
ﺿ�ﻤﺎن اﻷﺿ�ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ  ،173وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺑﺸ�ﺄن اﻟﻤﺴ�ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻦ إﯾﺠﺎد اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ أو ﻋﺠﺰ اﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﮫ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ.
وھﻮ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ�����ﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997ﺑﺸ�����ﺄن اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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وﯾﺒﺮر ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻨﻮوي ﺑﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات أھﻤﮭﺎ:
 – 1أن اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﮭﺎ.

 - 172ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2012ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) -5 " (8إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ ،ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد ،ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺠﻮز
ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوط ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ أو أن ﺗﻘﺮر أن
اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ .وﻓﻲ ھﺬه اﻷﺣﻮال ،ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻣﻐﻄﺎة
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1أو ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال،
وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻣﻨﺢ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﮭﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺈرادﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻔﺮدة
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت" .
 - 173اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .167
 - 174اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  – 1997ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ – ) أ ( – " ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺷﻐل
ﺑﺗﺄﻣﯾن أو ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﯾﻐطﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎدﯾر واﻷﻧواع واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة  .وﯾﺗﻌﯾن
ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺿﻣن دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐل ،وذﻟك ﺑﺄن ﺗوﻓر دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة
اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻌﺟز ﺑﮫ اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻵﺧر ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﮭذه اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ،وﻟﻛن ﺑدون ﺗﺟﺎوز اﻟﺣد
اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻘرر ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ان ُوﺟد  .واذا آاﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﻐل ﻏﯾر ﻣﺣدودة ،ﺟﺎز ﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة أن ﺗﺿﻊ ﺣدا ﻟﻠﺿﻣﺎن
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷﻐل اﻟﻣﺳؤول ،ﺑﺷرط أﻻ ﯾﻘل ه ذا اﻟﺣد ﻋن  300ﻣﻠﯾون وﺣدة ﻣن وﺣدات ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﺗﻛﻔل دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ دﻋﺎوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻐل ﺑﻘدر ﻗﺻور ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﮭذه اﻟﻘﯾﻣﺔ،
وﻟﻛن ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﻰ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﺣدده ھذه اﻟﻔﻘرة".
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 – 2أن اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸ���ﺂت اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﻣﻦ
اﻟﻨﻮوي اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
 – 3أن اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺳ����ﻼﻣﺔ رﻋﺎﯾﮭﺎ ،وﯾﺠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﺴ����ﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻜﻮارث.
 – 4ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﺮﯾﺴ �ﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻀ��ﺎﻣﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻣﺸ��ﺮوع
وطﻨﻲ ﯾﺴ��ﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳ��ﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺴ��ﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺸ����ﺂت ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ .وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻣﻦ ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ أو ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻐﺮم إذا أﺿﺮ ﻧﺸﺎط ھﺬه اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺧﻄﺄ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ.
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وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﺪى ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﻨﺘﺼ����ﺐ ﺧﺼ����ﻤﺎ أﺻ����ﻠﯿﺎ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ دورھﺎ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺎ ﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ أو ﺷ�����ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،ﻓﺈن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻣﻦ
ﺗﻌﻮﯾﻀ��ﺎت  ،176ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺷ��ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ﻻﻋﺘﺒﺎرات أھﻤﮭﺎ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ واﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻀﻤﺎن اﻷﺿﺮار
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺿﺪه.

 - 175اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .493
 - 176اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 169
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻣﯿﻌﺎد رﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﻣﻦ أوﺟﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺴ��ﻤﺎح ﻟﻠﻤﻀ��ﺮور ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀ��ﺎء ﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻤﺎ أﺻ��ﺎﺑﮫ
أو ﻟﺤﻖ ﺑﮫ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء وذﻟﻚ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻗﺪ
أﺣﺴ�ﻦ اﻟﻤﺸ�ﺮع ﺣﯿﻦ ﺟﻌﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوي دﻋﻮى أﺳ�ﺎﺳ�ﯿﺔ وﻟﯿﺴ�ﺖ دﻋﻮى اﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ .وﻗﺪ إھﺘﻢ
اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�������ﺎر واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻀ������ﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺪة ﺑﻨﻮد ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ�����ﺮر اﻟﺤﺎﺻ�����ﻞ ﻋﻠﻰ ﺳ�����ﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤ ﺼﺮ اﻟﻤﺎدة ) ،177 (299ﻛﻤﺎ ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻌﻞ اﻟ ﻀﺎر،
ﻓﻘﺪ ﻧﺼ�����ﺖ اﻟﻤﺎدة ) (282ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﻠﻰ أن" :ﻛﻞ إﺿ�����ﺮار
ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﯾﻠﺰم ﻓﺎﻋﻠﮫ وﻟﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻀﺮر".
وﻟﻜﻦ دﻋﺎوي اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻜﻮن ﻣﻘﯿﺪة ﺑﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻻ ﯾﺠﻮز
ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ ﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،أي إﻧﮭﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم.
وﻧﺴ����ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أن ﺣﻖ اﻟﻤﻀ����ﺮور ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﻧﻮوي ﻣﻘﯿﺪة زﻣﻨﯿﺎ ،وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ وھﻤﺎ:

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ :ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻀﺮور ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻀﺮر وﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﮫ
ﯾﻼﺣﻆ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺷ������ﺘﺮطﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺑ��ﺎرﯾﺲ إط��ﺎرا زﻣﻨﯿ��ﺎ ﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟ��ﮫ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي ،وأﺟ��ﺎزت أن ﺗﺤ��ﺪد
اﻟﺘﺸ��ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﺪة ﻟﻠﺘﻘﺎدم ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳ��ﻨﺘﯿﻦ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻌﻠﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻀ��ﺮور أو ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﮫ وﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ذﻟﻚ.
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 - 177ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳ�������ﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )(1
ﻟﺳ�������ﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﺎدة ) " (299ﯾﻠزم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻹﯾذاء اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس .ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳ�������ﺗﺣﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻟدﯾﺔ أو
اﻷرش ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أي ﻣﻧﮭﻣﺎ وﺑﯾن اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻔﻖ اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك ".
 - 178اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 540
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ﻓﯿﻤﺎ اﺷﺘﺮطﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻣﺮور ﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻀﺮور ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﺬي
ﻟﺤﻖ ﺑﮫ وﺑﺎﻟﺸ���ﺨﺺ اﻟﻤﺴ���ﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﻀ���ﺮر وإﻻ أﺻ���ﺒﺢ ﺣﻖ اﻟﻤﻀ���ﺮور ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺘﻘﺎدم
واﻟﺰوال وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎع.
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ﻧﺴ�����ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أن اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺳ�����ﻨﺘﯿﻦ وﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
ﺛﻼث ﻛﻤﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻌﺎن ﻣﻦ أن ﺗﺤﺪد اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﺪد ﻟﻠﺘﻘﺎدم ﺗﺰﯾﺪ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻌﺒﺎرة " ﺣﺴ����ﺐ ﻣﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ����ﺔ" اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ���ﺎدﺳ���ﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺗﺆﻛﺪ ذﻟﻚ .وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳ���ﻨﻮات
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ .أﻣﺎ إن ﻗﻠﺖ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
وھﻨﺎ ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎدة ) (298ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺴﻤﻊ
دﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻀﺮور
ﺑﺤﺪوث اﻟﻀ������ﺮر وﺑﺎﻟﻤﺴ������ﺆول ﻋﻨﮫ  180ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﻤﺎدة ) (10ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺸ������ﺄن
اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  181إﻟﻰ ﻣﯿﻌﺎد ﻣﺒﺎﺷ������ﺮة دﻋﻮى
اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮة اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳ���ﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻀ���ﺮر اﻟﻨﻮوي أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮫ وﺑﺎﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻤﺴ���ﺆول ﻋﻨﮫ ،أي ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀ����ﺮر اﻟﻨﻮوي وﺑﺎﻟﻤﺸ����ﻐﻞ اﻟﻤﺴ����ﺆول ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻀ����ﺮر ،ﺣﯿﺚ
 - 179اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ – اﻟﻣﺎدة اﻟﺳ��ﺎدﺳ��ﺔ – ) " – (3ﺗﺻ��ﺑﺢ ﺣﻘوق اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣوﺟب ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋرﺿ��ﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎدم أو اﻟزوال ،ﺣﺳ��ب ﻣﺎ
ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،اذا ﻟم ﺗرﻓﻊ أي دﻋوى ﻓﻲ ﻏﺿون ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﮫ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺿرر-
أو ﻛﺎن ﯾﺟب ﻣﻧطﻘﯾﺎ أن ﯾﻛون ﻓﯾﮫ  -ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺿ��رر وﺑﺎﻟﻣﺷ��ﻐل اﻟﻣﺳ��ؤول ﻋن اﻟﺿ��رر ،ﺑﺷ��رط ﻋدم ﺗﺟﺎوز اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺗﯾن ) 1أ( و ) 1ب( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة " .
 - 180ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﺎدة ) -1 " – (298ﻻ ﺗﺳﻣﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺑﻌد
اﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﻋﻠم ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺿرور ﺑﺣدوث اﻟﺿرر وﺑﺎﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﮫ.
 -2ﻋﻠﻰ اﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟدﻋوى ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ وﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﺗزال ﻣﺳﻣوﻋﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎن دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﺳﻣﺎﻋﮭﺎ.
 -3وﻻ ﺗﺳﻣﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر " .
 - 181ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2012ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) -2 " (10ﺗﺗﻘﺎدم دﻋﺎوى اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺿد اﻟﻣﺷﻐل ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎري إذا ﺑﻘﻲ ﺳﺎرﯾًﺎ ﻟﻔﺗرة أطول ﻣن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة )/1أ( ﻣن اﻟﻣﺎدة )اﻟﺳﺎدﺳﺔ( ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم .1997
رارا ﻧووﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠم
 -3ﺗﺳﻘط ﺣﻘوق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻷي ﺷﺧص ﻟﺣﻘت ﺑﮫ أﺿ ً
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺿرر ،أو ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﯾﻌﻠم ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺿرر وﺑﺎﻟﻣﺷﻐل اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ ،ﺑﺷرط ﻋدم ﺗﺟﺎوز اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة )/1أ( ﻣن اﻟﻣﺎدة )اﻟﺳﺎدﺳﺔ( ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  1997أو اﻟﻔﻘرة ) (2ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ".
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ﺗﺴﻘﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮫ أﺿﺮار ﻧﻮوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺛﻼث
ﺳ������ﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﺸ������ﺨﺺ اﻟﻤﺘﻀ������ﺮر أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻀ������ﺮر
وﺑﺎﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋﻨﮫ ﺑﺸ��ﺮط ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )/1أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ��ﺎدﺳ��ﺔ ﻣﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم 1997م أو اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة  182ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴ����ﺎﺑﻘﺔ ﻗﺮرت أن دﻋﺎوي اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺿ����ﺪ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ ﺗﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ او اﻟﻀ����ﻤﺎن
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎري.
وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ؟ ﻻ ﺷ��ﻚ أن ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﻨﻄﺒﻖ إذا ﺑﻘﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀ��ﻤﺎن ﺳ��ﺎرﯾﺎ ﻟﻔﺘﺮة
أطﻮل ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺼ���ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )/1أ(  183ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ���ﺎدﺳ���ﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم
1997م ،وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﯿﮫ ﻻﺣﻘﺎ.
وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ����ﺮي ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺸ����ﺎﺑﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (93ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )(7
ﺑﺸ��ﺄن اﺻ��ﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸ��ﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻹﺷ��ﻌﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻖ اﻟﻤﻀ��ﺮور ﯾﺴ��ﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ���ﺮر اﻟﻨﻮوي ﺑﻤﻀ���ﻲ ﺛﻼث ﺳ���ﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻀ���ﺮر وﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸ���ﻐﯿﻞ
اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﮫ  .184وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) 185 (1/272ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻘﺎم ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺪﻋﺎوي ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳ������ﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻓﺘﺮاض اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي وﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻀﺮر.
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼ���ﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺘﺒﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻀ���ﻤﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﻀ���ﺮور
وھﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻨﻲ واﻟﻌﻠﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ .وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻨﻲ ،أن اﻟﻤﻀﺮور ﻗﺪ وﺻﻞ ﻟﻌﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻧﮫ

 - 182اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (217
 - 183اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  – 1997اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ – ") – 1أ( ﺗزول ﺣﻘوق اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣوﺟب ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗرﻓﻊ دﻋوى ﺧﻼل:
 - 1ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة أو اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .
 - 2ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄي أﺿرار أﺧرى" .
 - 184اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 540
 - 185اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .152
 - 186اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .152
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ﻗﺪ ﻟﺤﻖ ﺑﮫ ﺿ�����ﺮر  ،187وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀ�����ﺮر ﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺸ���ﺮﯾﻌﺎت ،ﻷﻧﮫ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﻤﻀ���ﺮور إذا ﺳ���ﻜﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ .ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻠﻢ
اﻻﻓﺘﺮاﺿ���ﻲ ،واﻟﺬي ﯾﻘﺼ���ﺪ ﺑﮫ أﻧﮫ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻀ���ﺮور ﺿ���ﺮر وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ
ﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻌﻠﻢ  188وﻗﺪ أﺧﺬت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿ�����ﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻔﮭﻢ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة "أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻀ��ﺮر وﺑﺎﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋﻨﮫ" ،اﻟﺘﻲ
وردت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) – (10اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ����ﺮي ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿ����ﻲ واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻨﻲ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺗﺒﺪأ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ������ﺮي إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀ������ﺮور ﺑﻮﻗﻮع
اﻟﻀ������ﺮر ﻋﻠﯿﮫ  189وﯾﺆﯾﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ أﻗﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ������ﺮي؛ ﻷﻧﮫ أﻗﺮب ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸ������ﻮدة
ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻣﺘﺪرﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﮭﻮر ،ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻣﻨﺎ ﺛﻢ ﺑﺪأ ﯾﻈﮭﺮ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ.
ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺗﺴ �ﺎؤﻻ ﯾﻄﺮح ﻧﻔﺴ��ﮫ ،ﻓﮭﻞ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺒﺪء اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻀ��ﺮور ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻀ��ﺮر أم
ﯾﻠﺰم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪأ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم؟ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻀﺮر
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸ �ﺨﺺ اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋﻨﮫ ،ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (10ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀ������ﺮر ﻣﻊ اﻟﺸ������ﺨﺺ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر .وﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال ،ﻻ ﯾﺜﯿﺮ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻓﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ھﻮ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻧﻮوﯾﺔ  190وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن
ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻣﺸﻐﻞ ﻧﻮوي ﻣﻌﺮوف وﻻ ﯾﺤﺘﺎج ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﺬل أي ﺟﮭﺪ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪه.

 - 187اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .541
 - 188اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 541
 - 189اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .541
 - 190اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .541
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اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻀﺮور ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻀﺮر وﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﮫ
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﻀ������ﺮر ﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻀ������ﺮور ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺬي
أﺻ���ﯿﺐ ﺑﺘﻠﻮث ﻧﻮوي اﺳ���ﺘﻄﺎع اﻟﺠﺴ���ﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،إﻣﺎ ﻟﻘﻮة اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺼ���ﻐﺮ أو ﻷي
ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪأت ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺧﻲ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت
اﻟﻨﻮوﯾﺔ وظﮭﻮر ﻣﺮض ،ﻛﻤﺮض اﻟﺴﺮطﺎن ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪره وھﻮ اﻟﺘﻌﺮض ﻹﺷﻌﺎع ﻧﻮوي أو
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿ���ﮫ ﻟﻀ���ﺮر وﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸ���ﺨﺺ اﻟﻤﺴ���ﺆول ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻀ���ﺮر .إن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮر وإن ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻻ ﺗﺴﺮي
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ إﺣﺪھﻤﺎ دون اﻵﺧﺮ .وﯾﻼﺣﻆ أن أﻏﻠﺐ ھﺬه اﻷﺿ��ﺮار ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼ��ﺤﺔ اﻹﻧﺴ��ﺎن ،وﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺴ��ﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺪد زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ ﺗﺼ��ﻞ ﻟﻌﺸ��ﺮات اﻟﺴ��ﻨﻮات ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼ��ﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺴ�����ﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ رﻓﻊ دﻋﻮى ﺧﻼل ﻋﺸ�����ﺮ ﺳ�����ﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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ﻏﯿﺮ أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ذھﺒﺖ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻮﻓﺎة أو
اﻻﺻ�ﺎﺑﺔ اﻟﺸ�ﺨﺼ�ﯿﺔ ﺑﺴ�ﺒﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺸ�ﺨﺺ اﻟﻤﺴ�ﺆول ﻋﻨﮭﺎ ﺗ ﺼﻞ
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ ،وﻋﺸ��ﺮ ﺳ��ﻨﻮات ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي أﺿ��ﺮار أﺧﺮى ،وھﻮ ﻧﺼ��ﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ��ﺎدﺳ��ﺔ
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ  192أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ������ﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻓﻠﻢ ﯾﻨﺺ ﺻ������ﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺪد
اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ،وھﺬا ﻗﺪ ﯾﻌﺪ ﻗﺼ���ﻮرا ﻓﻲ اﻟﻨﺺ .وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ اﺳ���ﺘﻨﺘﺎج ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺸ���ﺮع ﻧﺤﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸ���ﺎﺑﮫ
ﻟﻤﻮﻗﻒ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷ��ﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻔﻘﺮة ) 193 (2أﺿ��ﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺎدة ) (2ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗﺪ أﺷ��ﺎرت

 - 191اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ .541
) - 1 - 192أ( ﺗزول ﺣﻘوق اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣوﺟب ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗرﻓﻊ دﻋوى ﺧﻼل:
 - 1ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة أو اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‘
 -2ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄي أﺿرار أﺧرى‘ .
 " 2 - 193ﺗﺘﻘﺎدم دﻋﺎوى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺿﺪ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎري إذا ﺑﻘﻲ ﺳﺎرﯾًﺎ ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )/1أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم ".1997
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إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد
ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﯾﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺑﻤﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ أن ﻣﺎ ذھﺒﺖ إﻟﯿﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ
واﻟﻤﺸ��ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ھﻮ أﻓﻀ��ﻞ ﻟﻤﺼ��ﻠﺤﺔ اﻟﻤﻀ��ﺮور ،ﺑﻞ أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ واﻟﻤﺸ��ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗﺪ ذھﺒﺎ
إﻟﻰ ﻣﺪد ﺗﻘﺎدم أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺼ���ﺐ ﻓﻲ ﻣﺼ���ﻠﺤﺔ اﻟﻤﻀ���ﺮور ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ذﻟﻚ واﺿ���ﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
) (10اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺎدة ) (6اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) (1اﻟﻔﻘﺮة )ب(  194واﻟﻤﺎدة ) 195 (4ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﺑﺸ������ﺄن
اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ .ﻓﻘﺪ اﺳ��ﺘﺜﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺣﺎﻻت
ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻌﺪ ﻣﺮور زﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻄﻮﯾﻞ وھﻲ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ:
أ – إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﻣﻐﻄﺎة ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ أو ﺿ���ﻤﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ
وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸ������ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،إذ ﻻ ﯾﻤﺘﻨﻊ ﺳ������ﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ
اﻧﻘﻀﺎء ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻷطﻮل.
ب – ﻓﻲ ﺣﺎل أﻗﺎم اﻟﻤﻀ������ﺮور دﻋﻮاه ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺛﻢ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي ،ﻓﺈن ﻟﮫ ﺗﻌﺪﯾﻞ
دﻋﻮاه واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻀ��ﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺸ��ﺮط أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻗﺒﻞ ﺻ��ﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ وﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﯾﻘﻀ��ﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ
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وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘ ﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،إﻻ
أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ أو اﻟﻤﺸ�����ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﺧﺎﺻ�����ﺔ ﻓﻲ اﻻﺳ�����ﺘﺜﻨﺎء)أ( ﻣﺎ ﯾﺸ�����ﯿﺮ إﻟﻰ أن ھﺬه
اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة واﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو ﺣﺎﻻت اﻷﺿﺮار اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﺎ دام أن

) - 194ب( ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳ��ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷ��ﻐل ﻣﻐطﺎة ﻟﻔﺗرة أطول ،ﺑﻣﻘﺗﺿ��ﻰ ﻗﺎﻧون دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷ��ﺄة ،ﺑﺗﺄﻣﯾن أو ﺑﺿ��ﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣوال اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  ،ﺟﺎز ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ�ﺔ أن ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺣﻘوق ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺷ�ﻐل ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﺗزول اﻻ ﺑﻌد ھذه
اﻟﻔﺗرة اﻷطول اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗظل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻣﻐطﺎة ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧون دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة".
 " (4) - 195ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻧص ﻣﺧﺎﻟف ،ﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص ﯾدﻋﻲ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﺿرار ﻧووﯾﺔ وﯾﻛون ﻗد أﻗﺎم
دﻋوى ﺗﻌوﯾض ﻗﺑل اﻧﻘﺿ���ﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻣﻼ ﺑﮭذه اﻟﻣﺎدة أن ﯾﻌدل دﻋواه ﻟﺗﺿ���ﻣﯾﻧﮭﺎ أي زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺿ���رار ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ھذه
اﻟﻔﺗرة ﻗد اﻧﻘﺿت ،ﺑﺷرط أﻻ ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻗد ﺻدر" .
 - 196اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .153
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اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺳ����ﺎرﯾﺎ .وﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻓﺈن إﻏﻔﺎل اﻟﻤﺸ����ﺮع ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﯾﺼ����ﺐ ﻓﻲ ﻣﺼ����ﻠﺤﺔ
اﻟﻤﺘﻀﺮر.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﺘ ﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺧﺎ ﺻﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ
ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺴ��ﺎءﻟﺔ وﻗﻒ أو اﻧﻘﻄﺎع أو ﺳ��ﻘﻮط اﻟﺘﻘﺎدم .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﻌﻮد اﻟﻔﺼ��ﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴ��ﺎﺋﻞ إﻟﻰ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﻈﺮ دﻋﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ  197وﺧﺎﺻ�����ﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀ�����ﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺿ������ﺮورة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺮف اﻷﺿ������ﻌﻒ ،وھﻮ ھﺪف ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻓﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻗﺪ
اﻟﻀﻌﯿﻒ أﺻﺒﺤﺖ ھﺪﻓﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص.

198

ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﻧﮭﺞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ،ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﻣﺪة ﺗﻘﺎدم واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻠﻢ وھﻲ ﻋﺸ��ﺮ ﺳ��ﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ  199ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺸ��ﺮع
اﻹردﻧﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﺣﯿﻦ ﺣﺪد اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺪة ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع
دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر )اﻟﺘﻘﺎدم( ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر.

200

ﻣﻤﺎ ﺳ����ﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﺳ����ﺘﺨﻼص اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﯿﺔ ﺑﺸ����ﺄن ﺗﻘﺎدم دﻋﻮى اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي:
 – 1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﻀﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
اﻟﻤﻀﺮور ﺑﺎﻟﻀﺮر وﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮر
وﺑﺎﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر.
 – 2ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸ�����ﺮع اﻟﻤﺘﻀ�����ﺮر ﻣﺪة أطﻮل ﻟﻤﺒﺎﺷ�����ﺮة اﻟﺪﻋﻮى وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷ��ﺮة اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﻋﺸ��ﺮة ﺳ��ﻨﺔ

 - 197اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .153
 - 198اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﮭواري  -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻗد اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص – دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -ﺻﻔﺣﺔ – 8
ﺑﺗﺻرف .
 - 199اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ . 542
 - 200اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 152
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ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻤﺴ����ﺒﺒﺔ ﻟﻠﻀ����ﺮر وإﻻ أﺻ����ﺒﺢ ﺳ����ﻤﺎع اﻟﺪﻋﻮى ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ،(298وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ وﯾﻼﺣﻆ أن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻻت ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻀ������ﺮور
ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻀﺮر وﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﮫ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ  201وھﺬان اﻟﺤﺎﻟﺘﺎن ھﻤﺎ:
أوﻻ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﻀﻲ  30ﺳﻨﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻹ ﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،ﺗﺘﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﻀﻲ  10ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ – إذا ﻛﺎﻧﺖ دﻋﻮى اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺻ��ﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴ��ﺪﯾﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ
ﻣﻐﻄﺎة ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل ﻣﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻼ ﺗﺘﻘﺎدم دﻋﺎوي اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺿﺪ اﻟﻤﺸﻐﻞ إﻻ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء
ﻣﺪة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀ��ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴ��ﺎري إذا ﺑﻘﻲ ﺳ��ﺎرﯾﺎ ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة  ،202واﻟﻤﻘﺼ��ﻮد ﺑﮭﺎ
ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ .وﺗﺨﻀ����ﻊ اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷ����ﺮة اﻟﺪﻋﻮى ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮﻗﻒ واﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺼ����ﻮص
ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺸ������ﺮﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻘﺎدم وﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻗﻒ
واﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى.
اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ  203ﻓﻌﻠﻰ ﺳ����ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺻ����ﺎﺑﺔ ،ﻟﻮ
اﻓﺘﺮﺿ��ﻨﺎ أن اﻟﻤﻀ��ﺮور ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀ��ﺮر وﺑﺎﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋﻨﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻀ��ﻲ  29ﺳ��ﻨﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ رﻓﻊ
اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺳ��ﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وإﻻ اﻣﺘﻨﻊ ﺳ��ﻤﺎﻋﮭﺎ ﻟﻤﻀ��ﻲ  30ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع
اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ھﺬا ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎدم .أﻣﺎ اذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن
 - 201اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (218
 - 202اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (218
 - 203ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ  " 1985اﻟﻣﺎدة رﻗم 6
 -1ﺗﺳري اﻟﻧﺻوص اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى ﻣن وﻗت اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﻘﺎدم ﻟم ﯾﻛﺗﻣل -2 .ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘدﯾﻣﺔ ھﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑدء اﻟﺗﻘﺎدم ووﻗﻔﮫ واﻧﻘطﺎﻋﮫ وذﻟك ﻋن اﻟﻣدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺟدﯾدة.
اﻟﻣﺎدة رﻗم 7
 -1إذا ﻗرر اﻟﻧص اﻟﺟدﯾد ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم اﻗﺻر ﻣﻣﺎ ﻗرره اﻟﻧص اﻟﻘدﯾم  .ﺳرت اﻟﻣدة اﻟﺟدﯾدة ﻣن وﻗت اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺟدﯾد وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣدة
اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻗد ﺑدأت ﺑﻌد ذﻟك -2 .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم اﻗﺻر ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻗررھﺎ اﻟﻧص اﻟﺟدﯾد ﻓﺎن
اﻟﺗﻘﺎدم ﯾﺗم ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ھذا اﻟﺑﺎﻗﻲ" .
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اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻣ ﻀﻲ  8ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻ ﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠ ﺴﺪﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ
رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯿﻦ وإﻻ اﻣﺘﻨﻊ ﺳ���ﻤﺎﻋﮭﺎ ﻟﻤﺮور  10ﺳ���ﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ،
وھﻨﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

204

وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﯾﺠﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴ����ﺎﺋﻞ ﺑﺨﺼ����ﻮص اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻷن اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺰء ﻗﺪ أوﺟﺰ ﻓﺄﺻﺎب وﻟﻢ ﯾﺘﺮك أي ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
اوﻻ – أن اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ ﺜﺎﻟ ﺜﺔ اﻋ ﺘﺪ ﻟ ﺒﺪء ﺳ������ﺮ ﯾﺎن اﻟﺘ ﻘﺎدم اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﻨﻲ أو
اﻻﻓﺘﺮاﺿ����ﻲ إذ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﺒﺎرة )أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻠﻢ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﻀ����ﺮر وﺑﺎﻟﻤﺸ����ﻐﻞ
اﻟﻤﺴ��ﺆول ﻋﻨﮫ( ﻣﻊ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀ��ﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﺷ��ﺄن ﺗﻘﺎدم اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ��ﺎر ﻻ ﺗﺮﺗﺐ
ﺣﻜﻢ اﻟﺴ������ﻘﻮط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﻨﻲ وإﻧﻤﺎ ﺗﺸ������ﺘﺮط اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ،واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﺼ������ﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻀﺮور اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻀﻨﻲ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ – أن اﻟﻤﺸ��ﺮع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺻ��ﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴ��ﺪﯾﺔ ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﺤﻜﻢ اﺳ��ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﺻ��ﻞ
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﺎدم دﻋﺎوى اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ .وﺗﺒﺮﯾﺮ ذﻟﻚ ،ھﻮ أن اﻟﻀ����ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻗﺪ ﻻ ﯾﻈﮭﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ،ﻟﯿﺲ ھﺬا ﻓﺤﺴ����ﺐ ،ﺑﻞ أن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (10ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ����ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﺴ����ﻤﺢ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺻ���ﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴ���ﺪﯾﺔ ﺑﻤﺪ ﻣﺪة ﺗﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻣﺪة أطﻮل ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺎ دام أن ﻣﺪة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀ�����ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴ�����ﺎري ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل ﻣﻦ ذﻟﻚ .وھﺬا أﻣﺮ ﻻ ﺷ�����ﻚ ﯾﺤﻘﻖ ﻣﺼ�����ﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻀ���ﺮور ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺻ���ﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴ���ﺪﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺴ���ﻢ اﻹﻧﺴ���ﺎن
ﺑﺴ�����ﺒﺐ اﻹﺷ�����ﻌﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸ�����ﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻻ ﺗﻈﮭﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻧﺴ�����ﺒﯿﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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 - 204اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ) - (218ﺑﺗﺻرف .
 – - 205اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ– ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (218
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺗﺒﻨﺖ دوﻟﺔ اﻹ ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘ ﺤﺪة ﻣﺒﺪأ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀ�������ﺎﺋﻲ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻀ������ﻢ اﻟﺠﮭﺎز
اﻟﻘﻀ����ﺎﺋﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻘﻀ����ﺎء اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﻘﻀ����ﺎء اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼ����ﺎص اﻟﺘﻲ اﺳ����ﺘﻮﺟﺒﮭﺎ
اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻤﺒﺎﺷ������ﺮة وﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀ�������ﺎء ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺼ������ﻮر اﻟﺜﻼث اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد
اﻻﺧﺘﺼ��ﺎص ،وھﻲ اﻻﺧﺘﺼ��ﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ  .وﺑﺬﻟﻚ ،ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺧﺘﺼ��ﺎص ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺒﺎﺷ�ﺮة
وﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀ��ﺎء ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ رﺳ��ﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﯾﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺑـ��������ﺄﻧﮫ" :ﻣﻨﺢ ﺳ��ﻠﻄﺔ
ﻟﺠﮭﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼ����ﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻄﺮح ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻀ����ﺎﯾﺎ"  206وﻗﺪ ﺣﺮص اﻟﻤﺸ����ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ وھﻮ ﺑﺼ����ﺪد
وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺠﻤﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
واﺣﺪ ھﻮ اﻟﻔﺼ����ﻞ اﻻول )اﻻﺧﺘﺼ����ﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ( ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول )اﻻﺧﺘﺼ����ﺎص( ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
اﻷول )اﻟﺘﺪاﻋﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ( ﻣﻦ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ رﻗﻢ  11ﻟﺴ��ﻨﺔ  1992وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
 20إﻟﻰ  24ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳ���ﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳ���ﺔ ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة اﺑﻮظﺒﻲ
دون ﻏﯿﺮھﺎ ھﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼ�������ﺔ ﻟﻨﻈﺮ دﻋﺎوي اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي ،وھﻮ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
) (12ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﻧﺼ���ﺖ ﻋﻠﻰ-1" :ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮ
ظﺒﻲ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷ��ﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن" .وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف ﻓﺈن

 - 206اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟدﻛﺗور راﺷد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻟﺣﺎي اﻟﻧﻘﺑﻲ  -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ –
ﺻﻔﺣﺔ ). (235
 - 207اﻟدﻛﺗور /أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﮭواري  -اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص اﻹﻣﺎراﺗﻲ – ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ – ﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ – اﻟﺷﺎرﻗﺔ – اﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ – اﻷردن – اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ –  – 2015ﺻﻔﺣﺔ ). (479
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اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺪراﻟﻲ أو اﻻﺗﺤﺎدي  208أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ  209ھﻮ اﻟﺴ����ﺎﺋﺪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺴ������ﯿﻄﺔ أو اﻟﻤﻮﺣﺪة  210ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴ������ﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼ������ﺮ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷ������ﻤﯿﺔ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀ�������ﺎﺋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀ�����ﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴ�����ﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹردن وﻣﺼ�����ﺮ .وﻟﺘﻮﺿ�����ﯿﺢ اﻻﺧﺘﺼ�����ﺎص
اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎ ﺷﺮة دﻋﻮى اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷ ﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع وھﻲ:

اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
ﯾﺒﺪو ﻟﻠﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟﻤﺸ������ﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ
اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻗﺪ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ذھﺐ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺧﺘﺼ�������ﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮظﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ
دﻋﻮى اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮطﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ )اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ أو
اﻟﻀﺎﻣﻦ( ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر اﻟﻨﻮوي ،ﻓﻼ ﻣﻜﺎن ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص
اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ

 - 208ﯾﻘﺻ��د ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣرﻛزي )اﻟﻔدراﻟﻲ( :اﻧدﻣﺎج ﻋدة دول ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣدة ﺑﺣﯾث ﺗﻔﻘد اﻟدول اﻷﻋﺿ��ﺎء ﺷ��ﺧﺻ��ﯾﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺗﺻ��ﺑﺢ
ھذه اﻟدول ﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻻﺗﺣﺎد دوﯾﻼت أو وﻻﯾﺎت أو إﻣﺎرات ،وﺗﻧﺷﺄ ﺷﺧﺻﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ھﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ دوﻟﺔ اﻟﺗﺣﺎد اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ
ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﺳم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدوﯾﻼت أو وﻻﯾﺎت أو إﻣﺎرات
اﻻﺗﺣﺎد .وﯾﻧﺷ�����ﺄ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣرﻛزي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﺷ�����ﻌوب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿ�����ﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،أو اﻟﺷ�����ﻌور ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد،
وﯾﺳ�������ﺗﻧد ھذا اﻻﺗﺣﺎد إﻟﻰ دﺳ�������ﺗور اﺗﺣﺎدي وﻟﯾس إﻟﻰ ﻣﻌﺎھدة دوﻟﯾﺔ .ﻣن أھم ﻣظﺎھر اﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ أ – ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ :ﺗﺑدو
ﻣظﺎھر اﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺗﻊ اﻻﺗﺣﺎد ﺑﺷ�������ﺧﺻ�������ﯾﺔ دوﻟﯾﺔ واﺣدة ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎد ..ذﻟك أن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﻌرف ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ إﻻ دوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎد وﺳ���ﻠطﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﮭﻲ وﺣدھﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺷ���ﺧﺻ���ﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دون اﻟدوﯾﻼت أو اﻟوﻻﯾﺎت أو
اﻹﻣﺎرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭﺎ
ً
 - 209ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟدول اﻟﻣرﻛﺑﺔ :اﺗﺣﺎد دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ..وﺗﺗﺧذ اﻟدول اﻟﻣرﻛﺑﺔ أﺷﻛﻼ ﻣﺗﻌددة ﺗﺧﺗﻠف
ﻣن ﺣﯾث اﻟﺿ����ﻌف أو اﻟﻘوة ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻧوع اﻻﺗﺣﺎد ﺑﯾن اﻟدول اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﯾﮫ ،ﻓﻘد ﯾﺗﺧذ اﻻﺗﺣﺎد ﺷ����ﻛل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺷ����ﺧﺻ����ﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺿ����ﻌف
اﻻﺗﺣﺎدات ،ﯾﻠﯾﮫ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺗﻌﺎھدي ،ﺛم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،وأﺧﯾرا ً اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣرﻛزي ﺣﯾث ﺗﺗﺣول اﻟدول أو اﻷﻗﺎﻟﯾم أو اﻹﻣﺎرات
اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﯾﮫ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﺗﺣﺎدﯾﺔ أو ﻣرﻛزﯾﺔ ..وإذا ﻛﺎﻧت اﻟدول اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺗﻌﺎھدي ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺷ����ﺧﺻ����ﯾﺗﮭﺎ
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﺎن ھذه اﻟدول ﺗﻔﻘد ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻣرﻛزي أو اﻟدوﻟﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ.
 - 210ﺗﻌﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﺳ�������ﯾطﺔ أو اﻟﻣوﺣدة :اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺳ�������ﯾﺎدة ﻓﯾﮭﺎ ﻣوﺣدة ،ﻓﺗظﮭر اﻟدوﻟﺔ ﻛوﺣدة واﺣدة ،وﺗﻛون اﻟﺳ�������ﻠطﺔ ﻓﯾﮭﺎ
واﺣدة ،وﯾﻛون ﺷ����ﻌﺑﮭﺎ وﺣدة ﺑﺷ����رﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳ����ﺔ ،واﻗﻠﯾم ﻣوﺣد ..وﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﺳ����ﯾطﺔ اﺗﺳ����ﺎع رﻗﻌﺔ اﻗﻠﯾﻣﮭﺎ ،أو اﺗﺻ����ﺎل
واﻧﻔﺻ�����ﺎل أراﺿ�����ﻲ اﻗﻠﯾﻣﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟدوﻟﺔ ﺑﺳ�����ﯾطﺔ أو ﻣوﺣدة ﺷ�����ﻛل ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻠﻛﯾﺎ ً ﻛﺎن أو ﺟﻣﮭورﯾﺎً ،ﻓﺎﻟدوﻟﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻗد ﺗﻛون ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺎﻷردن ،وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻛﻣﺻ������ر وﻟﺑﻧﺎن .وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟدول اﻟﻣوﺣدة ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم :ﻛﻔرﻧﺳ������ﺎ،
وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ،وﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻷردن ،واﻟﻌراق ،وﻟﺑﻧﺎن ،وﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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وﯾﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ أن اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻗﺪ ﺧﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺣﯿﺚ
ﻟﻢ ﯾﺴ���ﻨﺪ اﻻﺧﺘﺼ���ﺎص ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼ���ﺎﺻ���ﮭﺎ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ،
وھﻲ ﻋﺎدة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻀ������ﺮور ﻣﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ  211وﻧﺮى أن اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺸ������ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ
إ ﺳﻨﺎد اﻻﺧﺘ ﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ ﺻﻤﺔ ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ أن ﻟﮫ ﻣﺎ ﯾﺒﺮره .أﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻻ
ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﯿﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻛﺎن ﯾﺴﻨﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ )اﺑﻮظﺒﻲ( اﺧﺘﺼ������ﺎص اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺤﺎد واﻷﻓﺮاد ﺳ������ﻮاء ﻛﺎن
اﻻﺗ ﺤﺎد ﻣﺪﻋ ﯿﺎ أم ﻣﺪﻋﻲ ﻋﻠ ﯿﮫ .ﻛﺬ ﻟﻚ ،ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤ ﺤﺎﻛﻢ اﻻﺗ ﺤﺎد ﯾﺔ اﻹﺑ ﺘﺪاﺋ ﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺻ������ ﻤﺔ ا ﻟﺪو ﻟﺔ
)اﺑﻮظﺒﻲ( ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸ����ﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻓﺮاد .وﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻧﻮوﯾﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ھﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوي ،ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ ،ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴ�������ﻞ ھﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼ�������ﺔ ،وﻓﻲ
ھﻮﻟﻨﺪا ،ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻻھﺎي ھﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼ�������ﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺴ������ﻮﯾﺪ ،ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳ����ﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻢ ھﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼ����ﺔ .ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﻋﺪة ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺧﺘﺼ����ﺎص ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻ������ﻤﺔ اﺑﻮظﺒﻲ ،ﻣﻨﮭﺎ؛ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻘﻀ�������ﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوي
واﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة.
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وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﺳ����ﺎﺑﻘﺎ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺨﺎﻟﻒ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴ����ﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴ���ﺄﻟﺔ ﺧﺮوج اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺧﺘﺼ���ﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﺎوي اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�������ﺎر ،ھﻲ إ ﻣﺎ ا ﻟﺬھﺎب ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮطﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﺈﻋﺘ ﺒﺎر أن اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮ ﺑﺎ وﻟﯿﺲ ﻣﺤﻤﻮﻻ وﻟﺘﺠﻨ ﯿﺐ ﺗﺤﻤ ﯿﻞ اﻟ ﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠ ﯿﮫ ﻋﺐء اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﺧﺮى ،أو أن ﯾﻜﻮن اﻻﺧﺘﺼ�������ﺎص ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀ�������ﺎر .وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺿ������ﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺼ������ﻨﻊ اﻟﻨﻮوي اﻟﻮﺣﯿﺪ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮاﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﻣﺎرة

 - 211اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ .214
 - 212اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ) – (214ﻣوﺿوع اﻻﺧﺗﺻﺎص –
اﻟﻔﻘرة )ب( – " اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧظر دﻋﺎوي اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ" .
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اﺑﻮظﺒﻲ ،وﻟﻢ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﺼ���ﺮﯾﺤﺎ ﻟﻐﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺼ���ﻨﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،أي أن ﻣﻮطﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ
ھﻮ اﻣﺎرة اﺑﻮظﺒﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺪل أن ﺗﺆول اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﺑﻮظﺒﻲ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر
أن اﻟﻤﺼ��ﻨﻊ اﻟﻨﻮوي ﺟﮭﺔ اﺗﺤﺎدﯾﺔ وﻟﯿﺴ��ﺖ ﻣﺤﻠﯿﺔ .أﺿ��ﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺿ��ﺮر ﻧﻮوي،
ﻓﯿﻜﻮن ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر داﺧﻞ ﺣﺪود اﻣﺎرة اﺑﻮظﺒﻲ ،وﻗﺪ ﻻ ﯾﺼﻞ اﻟﺨﻄﺮ إﻟﻰ دﺑﻲ أو اﻟﺸﺎرﻗﺔ
أو اﻟﻔﺠﯿﺮة ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴ��ﮭﯿﻞ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ،ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺮأي ﺧﺎﺻ��ﺔ أن
ھﻨﺎك ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻗﺮب ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪن اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﻄﺤﺎء اﻟﻤﻠﺘﺼ��ﻘﺔ ﺑﺤﺪود ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴ��ﻠﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .وأﺧﯿﺮا ،ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ
أﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻧﻮوي آﺧﺮ ﻓﻲ إﻣﺎرة اﺧﺮى ﻣﻦ اﻣﺎرات
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮطﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ )اﻟﻤ ﺸﻐﻞ( ﻓﻲ إﻣﺎرة
اﻟﻔﺠﯿﺮة وﻛ��ﺎن اﻟﻔﻌ��ﻞ اﻟﻀ��������ﺎر اﻟﻨﻮوي وﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻹﻣ��ﺎرة ،ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﺗﻨﻈﺮ
اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻣﺎرة اﺑﻮظﺒﻲ ،وﻋﻨﺪھﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﺐء ﺛﻘﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ،
وھﻨ�ﺎ ﻻ ﻧﺠ�ﺪ ﻟﻠﻌ�ﺪا ﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸ������ﻮدة ﻣﺤﻼ ،و ﺑﺬ ﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌ�ﻞ اﻟﻘﻮا ﻋﺪ اﻟﻌ�ﺎ ﻣﺔ
ﻟﻼﺧﺘﺼ���ﺎص اﻟﻤﻨﺼ���ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (11ﻟﺴ���ﻨﺔ 1992م ﻓﻲ ﺷ���ﺄن اﻻﺟﺮاءات
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ .

اﻟﻘﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻹﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﯿﻤﻲ
ﺗﺘﺄﻟﻒ دواﺋﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ دواﺋﺮ ﻛﻠﯿﺔ ودواﺋﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﻀ��ﯿﺔ وﻧﻮﻋﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻘﻀ��ﺎة .وﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ اﻟﻤﺎدة ) (30ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (11ﻟﺴ������ﻨﺔ 1992م  213ﻗﺒﻞ اﻟﺘ ﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺧﺘﺼ�������ﺎص اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺸ����ﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺎض واﺣﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز

 - 213ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة ﺣﺳب اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (18ﻟﺳﻧﺔ  2018اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23ﺳﺑﺗﻣﺑر  2018اﻟﻣواﻓﻖ  13ﻣﺣرم
 1440ھـ .
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ﻗﯿﻤﺘﮭ�ﺎ ﺧﻤﺴ������ﻤ�ﺎﺋ�ﺔ أﻟﻒ درھﻢ إﻣ�ﺎراﺗﻲ أو اﻟ�ﺪﻋ�ﺎوي اﻟﻤﺘﻘ�ﺎﺑﻠ�ﺔ ،أﯾ�ﺎ ﻛ�ﺎﻧ�ﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭ�ﺎ ودﻋ�ﺎوي اﻻﺣﻮال
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ودﻋﺎوي ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﺸﺎﺋﻊ واﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ أﯾﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ.
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻨﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻗﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴ��ﺖ ﻣﻦ اﺧﺘﺼ��ﺎص اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ واﻟﺪﻋﺎوي اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻷﺻ��ﻠﯿﺔ واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ أو اﻟﻤﺴ��ﺘﻌﺠﻠﺔ وﺳ��ﺎﺋﺮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿ��ﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻ�����ﻠﻲ ﻣﮭﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ودﻋﺎوي اﻹﻓﻼس واﻟﺼ�����ﻠﺢ اﻟﻮاﻗﻲ
واﻟﺪﻋﺎوي اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﺑﮭﺎ ،وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺨﻤﺴ��ﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ .وﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺮﺳ��ﻮم ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ
ھﺬا اﻟﺘﺸ������ﻜﯿﻞ ،ﻓﯿﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،أي اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ درھﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻘﺎم أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ
ﻓﻲ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸ���ﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻗﻀ���ﺎة .أﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﺧﻤﺴ���ﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ
درھﻢ أو اﻗﻞ ،ﻓﯿﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ.
وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ أ ﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻧﻄﻮت ﺻﻔﺤﺘﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﺴﻨﺔ ،2018
ﺣﯿﺚ ﺻ�������ﺪر اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  18ﻟﺴ������ﻨﺔ  2018اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  11ﻟﺴﻨﺔ 1992.
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 - 214ﻧص اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم  18ﻟﺳﻧﺔ  2018ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑدال ﻧﺻوص اﻟﻣواد 164 – 162 – 115 – 114 – 59 – 30
–  183 – 177 – 173 – 166ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻧﺻوص ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ .
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اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻟﻐﻲ ﺳ������ﻘﻒ اﻟﺨﻤﺴ������ﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درھﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﯿﻞ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ
وﺗﺮﻛﮭﺎ ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (30اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ.
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واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﯾﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺪد اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ
اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ؟ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ دﻋﻮى اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﯿﺴ�������ﺖ ﻣﻦ اﺧﺘﺼ�������ﺎص اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ أو أن ﯾﻜﻮن
ھﻨﺎك ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺤﯿﻞ ﻧﻈﺮ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوي إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ.
وﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﮫ ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺤﺴ��ﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀ��ﻲ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺸﺄن ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﯿﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ.

216

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮاء
ﯾﺘﻀ�����ﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻ�����ﺎ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺎدة )(69
ﻣﻨ�ﮫ  217أ ﺟﺎزت ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ�ﺔ ﻋﻨ�ﺪ اﻻﻗﺘﻀ�������ﺎء أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻨ�ﺪب ﺧﺒﯿﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮظﻔﻲ ا ﻟﺪو ﻟﺔ أو

 - 215ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم  18ﻟﺳﻧﺔ  – 2018اﻟﻣﺎدة ) – 1 " – (30ﺗﺧﺗص اﻟدواﺋر اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺎض ﻓرد ﺑﺎﻟﺣﻛم
اﺑﺗداﺋﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
أ – اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ  ،واﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .
ب – دﻋﺎوي اﻻﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ،ودﻋﺎوي ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣﺎل اﻟﺷﺎﺋﻊ  ،ودﻋﺎوي ﺻﺣﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ  ،واﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷﺟور
واﻟﻣرﺗﺑﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .
وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﮭذه اﻟدواﺋر  ،واﻟﻧﺻﺎب اﻟﻘﯾﻣﻲ ﻟﻼﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﮭﺎﺋﯾﺔ  ،وﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر
اﻟﻌﻣل أو رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال  ،ﺗﺧﺻﯾص داﺋرة أو اﻛﺛر ﻣن اﻟدواﺋر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ
اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺳﺔ واﺣدة ﻓﻘط وﺗﻧظم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم ﺗﻠك اﻟدواﺋر واﻷﺣﻛﺎم
اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮭﺎ وﺣﺎﻻت اﻟطﻌن ﻓﯾﮭﺎ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ .
 – 2ﺗﺧﺗص اﻟدواﺋر اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :
أ – اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟدواﺋر اﻟﺟزﺋﯾﺔ .
ب – اﻟدﻋﺎوي اﻻدارﯾﺔ واﻟدﻋﺎوي اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .
ج – اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ وﺳﺎﺋراﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻲ ﻣﮭﻣﺎ ﺗﻛن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو
ﻧوﻋﮭﺎ .
د – دﻋﺎوي اﻹﻓﻼس واﻟﺻﻠﺢ اﻟواﻗﻲ .
ھـ  -اﻟدﻋﺎوي اﻟﺗﻲ ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﺑﮭﺎ .
 - 216اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (216
 - 217ﻗﺎﻧون اﻻﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم  10ﻟﺳﻧﺔ 1992م ﻣﻌدﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (36ﻟ ﺳﻧﺔ
 2006م – اﻟﻣﺎدة ) " - (69ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿ������ﺎء أن ﺗﺣﻛم ﺑﻧدب ﺧﺑﯾر أو أﻛﺛر ﻣن ﺑﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ أو ﻣن ﺑﯾن اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻘﯾدﯾن
ﻓﻲ ﺟدول اﻟﺧﺑراء ﻟﻼﺳ���ﺗﻧﺎرة ﺑرأﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺳ���ﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺳ���ﺗﻠزﻣﮭﺎ اﻟﻔﺻ���ل ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﺗﻘدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﯾداﻋﮭﺎ ﺧزاﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺣﺳ����ﺎب ﻣﺻ����روﻓﺎت اﻟﺧﺑﯾر وﻣﻘﺎﺑل ﺟﮭده )أﺗﻌﺎﺑﮫ( واﻟﺧﺻ����م اﻟذي ﯾﻛﻠف ﺑﺎﯾداع ھذه اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻷﺟل اﻟذي ﯾﺟب ﻓﯾﮫ اﻹﯾداع ،
واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺟوز ﻟﻠﺧﺑﯾر ﺳﺣﺑﮫ ﻟﻣﺻروﻓﺎﺗﮫ " .
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اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﻼﺳ������ﺘﻔﺎدة ﺑﺂراﺋﮭﻢ .وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (12ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
ﺿ������ﺮر ﻧﻮوي ﺗﺨﺘﺺ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼ������ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ
واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أو اﻟﻤﺘﺨﺼ������ﺼ������ﯿﻦ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸ������ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ".
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﺴ��ﺎﺑﻖ ،أن اﻟﻤﺸ��ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﺒﯿﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ دﻋﻮى اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻟﺪﻋﺎوي ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪى اﻷﺿ������ﺮار
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﺨﻄﻮرة ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﻮادث.
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺜﻮر ﺗﺴﺎؤل ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (12ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﺣﯿﺚ ﻧﺮى
أن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﻟﺔ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﯿﺮ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ رأﯾﮫ ،إذ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ
ﯾﺒ��ﺪو ﻟﻨ��ﺎ ﺑﻀ������ﺮورة اﻟﻘﯿ��ﺎم ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﺰﯾ��ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ��ﺎت وﺗﺤﻠﯿﻠﮭ��ﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺟﺘﻤ��ﺎع ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﻄﺮق اﻷﻣﺮ إﻟﻰ أن ﯾﺸ��ﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻋﻀ��ﺎء ذوي ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴ������ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺠﺒﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀ������ﻲ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،وﯾﻌﺰز ھﺬا اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻔﻈﻲ "اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ" و"ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮭﺎ" ﻓﻔﯿﮭﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ
واﻋﻄﺎء اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
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وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن دور اﻟﺨﺒﺮاء أو اﻟﻤﺨﺘﺼ������ﯿﻦ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ .وﻣﻦ
وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻧﺎ ،ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ "ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮭﺎ" اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ�������ﺎﺑﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﮭﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ
وھﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
ﻋﻠﯿﮭﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻄﻼن اﻹﺟﺮاءات؛ ﻷن اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻻ ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ .وﯾﺮى

 - 218اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (216
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اﻟﺒﺎﺣﺚ ،أﻧﮫ ﻣﻦ اﻷرﺟﺢ أن ﯾﻜﺘﻔﻲ اﻟﻤﺸ������ﺮع ﺑﺎﻟﻘﻮل" :إن ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺒﯿﺮ أو ﺧﺒﺮاء ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺧﺒﺮة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ��ﺔ ﺣﻮل اﻟﺤ��ﺎدث اﻟﻨﻮوي واﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾ��ﺔ وﻣﺴ������ﺒﺒ��ﺎﺗﮭ��ﺎ وﻣﻘ��ﺪار اﻟﻀ������ﺮر
واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ" .ﻓﯿﻘﺘﺼ�����ﺮ دور اﻟﺨﺒﯿﺮ ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻛﻮﺳ�����ﯿﻠﺔ اﺛﺒﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد إطﺎر
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﻀ��ﺎﺋﯿﺔ وﻧﻄﺎﻗﮭﺎ دون أن ﯾﺬھﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻲ
أن دور اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﮫ
ﺗﻤﮭﯿﺪ وﺗﻘﺴﯿﻢ:
ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷ����ﺮوط اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻀ����ﺮر اﻟﻨﻮوي وﻛﺄي ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ
أﺧﺮى ﺛﺒﻮت ﺣﻖ اﻟﻤﻀ���ﺮور ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻮى ﻗﻀ���ﺎﺋﯿﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀ���ﻮ
ﺑ��ﺎﻻﺗﻔ��ﺎﻗﯿ��ﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻟﺤ��ﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻤﮭ��ﺎ وإذا وﻗﻊ اﻟﺤ��ﺎدث ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ دوﻟ��ﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟ��ﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ،ﻓﺘﺜﺒﺖ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ھﻮ" :ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو أﯾﺔ ﺗﺮﺿ��ﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻀ��ﺮر ﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻀ��ﺮور
ﻣﻦ ﺧﺴ�������ﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﻛﺴ�������ﺐ ﻛﺎﻧﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀ�������ﺎر"  220وﻟﻜﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ؟ وﻣﺎ ھﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ؟
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ������ﺮي واﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻷردﻧﻲ
ﯾﺨﻀ������ﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮه وﺗﺤﺪ ﯾﺪ ﻣﺪاه وﺻ������ﻮره وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع.
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وﯾﺤﺐ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺗﺸ��ﻤﻞ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﺠﺴ��ﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼ��ﯿﺐ اﻻﺷ��ﺨﺎص
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻜﯿﺎن اﻟﻤﺎدي أم اﻟﻤﻌﻨﻮي.

 - 219اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ).(150
 - 220اﻟدﻛﺗور /ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد اﻟﺣﻛﯾم واﺧرون  -اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ – ﻣؤﺳﺳﺔ دار اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
واﻟﻧﺷر – اﻟﺟزء اﻷول ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام – اﻟﻣوﺻل – 1980م – ﺻﻔﺣﺔ ). (244
 - 221اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﺎدات  -ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ . 525
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ﻋﻠﻰ ﺳ��ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼ��ﺮ ،ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻞ اﻻﺻ��ﺎﺑﺎت واﻟﺠﺮوح اﻟﺠﺴ��ﺪﯾﺔ واﻷﻣﺮاض
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﺷ���ﻌﺎع ﻧﻮوي واﻟﺘﺸ���ﻮھﺎت واﻷﺿ���ﺮار اﻟﻮراﺛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻷﺷﺨﺎص.
وﺣﯿﺚ أن ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴ�������ﺐ اﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وھﺬا ﻣﺎ
ﻧﺼ���ﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ) 222 (1وﻋﻠﻰ ھﺬا ﺳ���ﯿﺘﻢ ﺗﻘﺴ���ﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ
ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول – ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول  -ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﯾﻠﻘﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺴ������ﺆول ﻋﻦ اﻟﻀ������ﺮر وﯾﺠﺘﮭﺪ اﻟﻘﻀ�������ﺎء داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ
اﻟﻤﻀ��ﺮور ﺗﻌﻮﯾﻀ��ﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﮫ ﻣﻦ أﺿ��ﺮار .وﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺻ��ﻮرﺗﺎن رﺋﯿﺴ��ﯿﺘﺎن ھﻤﺎ اﻟﺘﺮﺿ��ﯿﺔ
وﯾﻜﻮن ﻣﺤﻠﮭﺎ داﺋﻤﺎ ﺿ����ﺮر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدي وھﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻀ����ﺮر اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺸ����ﺮف
وإﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﻀ���ﺮر واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺒﺴ���ﯿﻂ وﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺒﺴ���ﯿﻂ ﺻ���ﻮرﺗﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻌﯿﻨﻲ
واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺠﺪ ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء.
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ﻣﻊ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻢ ﺗﺮض ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮف ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر وھﻮ ﻣﺎ
ﯾﺴ������ﻤﻰ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿ������ﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻌﻨﻮي إﻻ أن ھﻨﺎك اراء ﺗﺮى أن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ������ﺮر
اﻟﻤﻌﻨﻮي ھﻮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺣﻘﯿﻘﻲ.
وﻣﻦ أﺷ��ﻜﺎل اﻟﺘﺮﺿ��ﯿﮫ أو اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻋﺘﺬار اﻟﻌﻠﻨﻲ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻠﻨﻲ أو ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻌﻤﻠﮫ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر وﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺿﯿﮫ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﺾ

 - 222اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ – اﻟﻣﺎدة )  – 1 " ( 8رھﻧﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  ،ﺗﺧﺿﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌوﯾض  ،وﺷﻛﻠﮫ  ،وﻣﻘداره  ،وﺗوزﯾﻌﮫ  ،ﺑﺷﻛل
ﻣﻧﺻف ﻛذﻟك  ،ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ " .
 - 223اﻟدﻛﺗور  /ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿل  -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﻗت اﻟﺳﻠم – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
– ﺻﻔﺣﺔ ). (111
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رﺟﺎل اﻟﺒﻮﻟﯿﺲ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺴ�����ﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ�����ﻲ اﻻﯾﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳ�����ﻨﺔ
 1934ﻟﻘﯿﺎدﺗﮫ ﺳ������ﯿﺎرﺗﮫ ﺑﺴ������ﺮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻠﻤﺎ اﺣﺘﺠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﯾﺮاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺤﺼ����ﺎﻧﺎت رﺟﺎل اﻟﺴ����ﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ����ﻲ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث ﻛﻤﺎ
ﻋﺎﻗﺒﺖ رﺟﺎل اﻟﺒﻮﻟﯿﺲ اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث  224وﯾﺮىء اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﻜﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻟﮫ ﻣﺤﻼ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ .
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ وﯾﺴﻤﻰ اﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎدي وﯾﻨﻘﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻌﯿﻨﻲ وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟﻮﺿ��ﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﻀ��ﺮر ،وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺜﻨﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻷﺳ����ﺎﺳ����ﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ واﻟﺬي ھﻮ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺳ����ﺎﺳ����ﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾ��ﺔ ،ﻓﮭﻮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤ��ﺎﻟﻲ أو اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻨﻘ��ﺪي ،وﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮﺗ��ﮫ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد
ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﻤﻀﺮور ﻣﻦ ﺿﺮر .وﯾﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻻ اذا ﻛﺎن
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻣﻤﻜﻨﺎ ،وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺮﺿﯿﮫ،
وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺮﺿ������ﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل زاﺋﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻀ������ﺮر  225وأﯾﺎ ﻛﺎن
اﻟﻤﺴ����ﺆول وأﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺿ����ﺮار ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼ����ﻞ ﻛﺎرﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻷﺿ����ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻜﻮن
ﺿ���ﺨﻤﺔ ،وﯾﺠﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺘﻀ���ﺮرﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀ���ﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻤﺎ أﺻ���ﺎﺑﮭﻢ ﻣﻦ ﺿ���ﺮر .ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﺻ��ﻼح اﻟﻮﺳ��ﻂ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺬي ﻟﺤﻘﮫ أﺿ��ﺮار ﻛﺒﯿﺮة ،وھﺬه اﻷﺿ��ﺮار ھﻲ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳ������ﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم
 1997م.

 - 224اﻟدﻛﺗور  /ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿل  -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﻗت اﻟﺳﻠم – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
– ﺻﻔﺣﺔ ). (112
 - 225اﻟدﻛﺗور  /ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺿل  -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ وﻗت اﻟﺳﻠم – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
– ﺻﻔﺣﺔ ). (113
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وﻟﻜﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ؟
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳ������ﺔ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ
اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴ��ﺎؤل اﻟﺴ��ﺎﺑﻖ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﺷ��ﺎرة
إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،وﻟﻜﻨ ﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﺟﻊ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) 226 (308ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ اﻟﻘﺎﺿ������ﻲ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳ������ﺒﺎ ،أي أن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ
اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼ������ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن وإن أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﺿ������ﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳ�������ﺐ إﻻ أن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻘﯿﺪ وﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻓﻌﺒﺎرة "إن رأى ﻣﺒﺮرا ﻟﺬﻟﻚ" ،اﻟﺘﻲ
وردت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (308ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻘﺎﺿ����ﻲ ﺑﺘﺒﺮﯾﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وﺑﯿﺎن اﻷﺳ����ﺒﺎب اﻟﺘﻲ
ﻗﺮر ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ھﺬا اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وأن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﺴ����ﺎوي اﻟﻀ����ﺮر اﻟﺪي ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﺴ����ﺎرة
اﻟﻔﻌﻠﯿ��ﺔ واﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔ��ﺎﺋ��ﺖ ﻣﻌ��ﺎ  227وﻟﻌ��ﻞ ﻧﺺ اﻟﻤ��ﺎدة ) (1/8ﻣﻦ اﺗﻔ��ﺎﻗﯿ��ﺔ ﻓﯿﯿﻨ��ﺎ  228أﻛﺒﺮ دﻟﯿ��ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك
ﻣﻮﺿ��ﻮع ﺗﺤﺪﯾﺪ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻧﻮﻋﮫ وﻣﻘﺪاره وﻧﻄﺎﻗﮫ وﻋﺪاﻟﺘﮫ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ��ﺔ )ﺳ��ﻮاء
ﻛ�ﺎﻧ�ﺖ ﻣﺤﻜﻤ��ﺔ اﻟ�ﺪوﻟ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟ�ﺪ ﻓﯿﮭ��ﺎ اﻟﻤﻨﺸ��������ﺄة اﻟﻨﻮوﯾ�ﺔ أو ﻏﯿﺮھ�ﺎ( وذﻟ�ﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋ�ﺎة أﺣﻜ��ﺎم ھ�ﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ.
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وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ وﻧﻄﺎق وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺴ�������ﺎرة اﻻﻗﺘﺼ�������ﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان أو ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
ازاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ واﺳﺘﻌﺎدة أوﺿﺎع اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة وﻓﻘﺪان اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام أو ﻋﺪم
اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺴ��ﺒﺐ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ وﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ أﺿ��ﺮار وأي

 - 226ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗم  5ﻟﺳ���ﻧﺔ  – 1985اﻟﻣﺎدة ) " – (308ﻟﻠﻘﺎﺿ���ﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻ���ب
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً إن رأى ﻣﺑررا ﻟذﻟك" .
 - 227اﻷﺳ��ﺗﺎذ ﻏﺎزي أﺑو ﻋراﺑﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ ﺳ��ﺑﺗﻣﺑر  – 2014اﻟﺗﻌﻠﯾﻖ ﻣن إﺟﺎﺑﺔ ﺳ��ؤال ﻛﺎن
ﻣوﺟﮫ ﻟﻠدﻛﺗور .
 - 228اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻟﻌﺎم  – 1997اﻟﻣﺎدة ) – (8اﻟﻔﻘرة ) " (1رھﻧﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﺗﺧﺿﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ،وﺷﻛﻠﮫ ،وﻣﻘداره،
وﺗوزﯾﻌﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺻف ﻛذﻟك ،ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ" .
 - 229اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (157
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ﺧﺴ�������ﺎﺋﺮ أﺧﺮى ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺗﻀ������ﺮرھﺎ اﻟﻨﺎﺟﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻮادث ﻧﻮوﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺧﺎﺻﺔ  230وھﺬه ھﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ .
ﻣﻤﺎ ﺳ�����ﺒﻖ ﯾﺘﻀ�����ﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻣﺴ�����ﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸ����ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﺷ����ﻜﺎﻟﮭﺎ ،ورﺑﻤﺎ ﯾﺘﺒﺎدر ھﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺬھﻦ
ﺳ��ﺆال ﺣﻮل ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎدي ﺣﺴ��ﺐ ﻧﻮع اﻟﻀ��ﺮر اﻟﺤﺎﺻ��ﻞ؟ وﻧﺤﻦ ﻧﺆﯾﺪ اﻟﺮأي اﻟﺬي
ﯾﻤﻨﻊ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺮﻛﮭﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ أﺟﺎزت ﻟﻠﺪول اﻻﻋﻀ������ﺎء ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳ������ﻘﻒ أﻋﻠﻰ ﻟﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺸ���ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺸ���ﺂﺗﮫ ،ﺣﯿﺚ ﺣﺪدت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺑﺎرﯾﺲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ھﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺣﺴﺎب ﺧﺎ ﺻﺔ وﺣﺪ أﻗ ﺼﻰ  15ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة
ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﺔ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺣﺪدت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﯾﺘﺮك ﻟﻠﺘﺸ����ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ .وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴ����ﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺸ����ﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وھﻮ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻜﺎﻣﻞ  231ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) (1ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن  232ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز
ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤ ﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻷ ﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ واﺣﺪة ﻣﺒﻠﻎ  450ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة
ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ  233وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  2.5ﻣﻠﯿﺎر درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ  234ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻨﮫ اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ﻛﻤﺎ اﺷ���ﺄر إﻟﯿﮫ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﺔ  235ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ���ﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ
 - 230اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (157
 - 231اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (157
 - 232ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  – 2012ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) – (5اﻟﺑﻧد ) " – (1ﻻ
ﯾﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ واﺣﺪة ﻣﺒﻠﻎ  450ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ
ﺧﺎﺻﺔ " .
 - 233وﺣدة اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ھﻲ وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻛﻣﺎ
ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ .
 - 234اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (197
 - 235ﻣرﺳ��وم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳ��ﻧﺔ  – 2012ﺑﺷ��ﺄن اﻟﻣﺳ��ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿ��رار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) – (5اﻟﺑﻧد )" – (2
ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر ﺣﺪًا أدﻧﻰ ﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻟﻤﺸ��ﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ��ﺂت
اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت ﻷﻏﺮاض اﻷﺑﺤﺎث وﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀ�����ﺔ واﻟﻤﻨﺸ�����ﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ أو ﺗﺨﺰن اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وذﻟﻚ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﺸ���ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺴ���ﻔﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﺴ���ﺒﺒﮭﺎ ،ﺷ���ﺮﯾﻄﺔ أن ﻻ ﯾﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ ﺧﻤﺴ��ﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴ��ﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻜﻔﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﻘﺮة واﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼ����ﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1ﻣﻦ
ھﺬه اﻟﻤﺎدة " .

96

وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي
ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ���ﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ وﺣﺪة وﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ  450ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺴ���ﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻ���ﺔ.
وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼ���ﻠﺤﺔ اﻟﻤﻀ���ﺮور وﺣﺘﻰ ﯾﺤﺼ���ﻞ اﻟﻤﻀ���ﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺎﻣﻼ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ
اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴ������ﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻐﻄﯿﺘﮫ .وھﻨﺎ ﯾﻼﺣﻆ أن ﻣﻦ
اﻟﺴ���ﻤﺎت اﻟﺒﺎرزة إدﺧﺎل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸ���ﺎء ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺎم ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ  236وھﺬا ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﻤﺒﺤﺚ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
إن ﻣﻦ أھﻢ اﻷھﺪاف اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ھﻮ ﺿ��ﻤﺎن ﺣﺼ��ﻮل اﻟﻤﺘﻀ��ﺮر ﻣﻦ اﻟﻨﺸ��ﺎط اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﻮﺿﮫ اﻻﻵم واﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻌﻼً.
وﻗﺪ وﺿ������ﻊ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﺪا ً أﻋﻠﻰ وﺣﺪا ً أدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي،
وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺴﺆول ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳ��ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺼ��ﻮل اﻟﻤﻀ��ﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷ��ﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ.
وﻗﺪ ﺳ�ﺎرت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴ�ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ�ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻓﺄﺗﺎﺣﺖ
ﻧﻘﻞ ﻋﺐ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﻣﺸ������ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ�������ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ إﻟﻰ ﺷ������ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﺪوﻟﺔ  237وھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ھﻮ
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻟﮭﺬا ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻓﺮﻋﯿﻦ
وھﻤﺎ:
 – 1اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
 – 2ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي.

 - 236اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ– ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (197
 - 237اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (164
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اﻟﻔﺮع اﻷول  :اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﻟﻀ����ﻤﺎن وﻓﺎء ﻣﺸ����ﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،ﻓﻘﺪ اﻟﺰﻣﮫ اﻟﻤﺸ����ﺮع ﺑﺄن ﯾﺤﺘﻔﻆ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻀ�����ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸ�����ﺘﺮطﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴ�����ﺆوﻟﯿﺘﮫ ﻋﻦ
اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻟﻐﺎﯾﺎت إﺻ��ﺪار رﺧﺼ��ﺔ ﺗﺸ��ﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺷ��ﺘﺮط ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀ������ﻤﺎن ،واﺷ������ﺘﺮط أن ﯾﻐﻄﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴ������ﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺎﻟﻎ ) 238 (450ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ.
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ﻛﻤﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ اﺷ������ﺘﺮطﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺿ�������ﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
واﻷ ﺿﺮاراﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﺒﺒﮭﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﯾﻌﺪ ﺷﺮطﺎ أ ﺳﺎ ﺳﯿﺎ ﻣﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺨﺎ ﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ
ﻣ ﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻼزم ﻟﻤﻤﺎر ﺳﺔ ھﺬا اﻟﻨ ﺸﺎط  240وھﻮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )(1/7
اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم  1997م  241وﯾ ﻌﺪ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺴ������ﺘﻤﺮا ،ﻓﻼ ﯾﻜﻔﻲ أن ﯾﻘﺪم
اﻟﻤﺸ�����ﻐﻞ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ اﻟﻀ�����ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ طﻠﺒﮫ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﻞ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﻘﻰ ھﺬا اﻟﻀ�����ﻤﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ
طﺎﻟﻤﺎ اﺳ��ﺘﻤﺮت اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة ﺑﻨﺸ��ﺎطﮭﺎ اﻟﻨﻮوي ،إﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻲ اﻟﻤﺸ��ﻐﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺸ�����ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ  242وھﺬا ھﻮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻛﻮن أن اﻟﻤﻨﺸ�����ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات ﺗﺎﺑﻌﺔ
وﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ.
واﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ ھﻮ ﻋﻘ��ﺪ ﯾﺘﻌ��ﺎون ﻓﯿ��ﮫ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮭﻢ واﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭ��ﺔ اﻷﺧﻄ��ﺎر أو اﻟﺤﻮادث
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﮭﺎ وﺑﻤﻘﺘﻀ����ﺎه ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺤﺪدا أو أﻗﺴ����ﺎطﺎ دورﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ
اﻟﺨﻄﺮ أو وﻗﻮع اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ أو اﻟﻤﺴ��ﺘﻔﯿﺪ اﻟﺬي اﺷ��ﺘﺮط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
 - 238ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻘدار اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺣدده ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿراراﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎرات ﯾزﯾد ﻋن
ﻧظﯾره اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ  ،وھذا اﻣر ﺟوازي ﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻧووﯾﺔ  ،ﺣﯾث ﻟم ﺗﺣدد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ ﺣد أﻋﻠﻰ ﻟﻣﻘدار اﻟﺿﻣﺎن
واﺷﺗرطت أن ﻻ ﯾﻘل اﻟﺣد ﻋن ) (300وﺣدة ﺳﺣب ﺧﺎﺻﺔ .
 - 239اﻟدﻛﺗور /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق– ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (377
 - 240اﻟدﻛﺗور /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (375
 - 241اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻓﯾﯾﻧﺎ – اﻟﻣﺎدة ) – (7اﻟﺑﻧد ) – (1اﻟﻔﻘرة )أ( – " ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺷﻐل ﺑﺗﺄﻣﯾن أو ﺿﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﯾﻐطﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ
ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎدﯾر واﻷﻧواع واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ".
 - 242اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (165

98

ﻟﺼﺎﻟﺤﮫ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أو إﯾﺮادا أو ﻣﺮﺗﺒﺎ أو أي ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ  243وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻗﺎدرا
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﯾﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﻛﺎھﻞ ﻣﺤﺪث اﻟﻀ������ﺮر ﻋﺐء اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى إذ اﻧﮫ ﯾﻮﻓﺮ
ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻀﺮور ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻌﺎدل ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺘﮫ.
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وھﺬا اﻟ ﻀﻤﺎن ﻗﺪ ﯾﺘﺨﺬ ﺻﻮرة ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ) اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺮھﻮﻧﺎت ( أو ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻮال ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻀ������ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺴ������ﺆوﻟﯿﺘﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﻜﻔﻞ
ﻟﻠﻤﻀ��ﺮور اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺣﻘﯿﻘﻲ وﻛﺄﻣﻞ وﺳ��ﺮﯾﻊ ھﺬا ﺑﺎﻻﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ
ﻧﻔﺴ�������ﮫ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﻌﻮﯾﻀ������ﺎت ﻗﺪ ﻻ ﯾﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ  245وﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ھﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﺨﺪم
ﻏﺮﺿ�����ﺎ ﻣﺰودﺟﺎ ﻓﻤﻦ ﺟﮭﺔ ﺗﻀ�����ﻤﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺤﺼ�����ﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﻟﺼ��ﺎﻟﺢ اﻟﻀ��ﺤﺎﯾﺎ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺤﻤﻲ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﺿ��ﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺪﻣﺮة وھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﯾﺴ��ﻤﻰ ) ﺑﻤﺒﺪأ
اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ( اﻟﺬي ﯾﻌﺪ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ دوﻟﯿﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺴﺌﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
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وﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺢ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ
ﻣﻦ أﯾﺔ ﻣﺼ��ﺎدر ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺳ��ﻮاء داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ  247وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﺑﻌ��ﺪة ﺧﺼ��������ﺎﺋﺺ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠ��ﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭ��ﺎ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻘﻠﯿ��ﺪﯾ��ﺔ ﻣﻦ اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻨ��ﺎت  248ﻧﺘﻄﺮق اﻟﯿﮭ��ﺎ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻤﺠﺎل ھﻨﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﺣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ :
 – 1ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻨﻮوي أن ﯾﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو اﻟﻤﺆﻣﻦ أو اﻟﻀﺎﻣﻦ

 - 243اﻧظر اﻟﻣﺎدة ) (1026ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗم ) (5ﻟﺳﻧﺔ  1985م .
 - 244اﻟدﻛﺗور /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (375
 - 245اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (165
 - 246اﻟدﻛﺗور /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (376
 - 247اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ– ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (198
 - 248اﻟدﻛﺗور /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (376
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 – 2ﻧﻈﺮا ﻟﻀ��ﺨﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي وﺿ��ﺨﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﺳ��ﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم  1957وﻋﺎم  1982ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻨﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﺮﻧ ﺴﻲ ا ﺻﺪار وﺛﯿﻘﺔ ﺧﺎ ﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻮوي ﻋﺎم .1993
 – 3ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ.
 – 4ﺑﻌﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ وﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻀﺮر
اﻟﻨﻮوي ﻗﺪ ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة وﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﺣﺎﺻ�������ﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺑﻌﺎم
 1991وﻋﺎم 2003.
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وأﺧﯿﺮا ،ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ وھﻮ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ
اﻟﻨﻮوي واﻟﻤﺆﻣﻦ وھﻮ ﺷ��ﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف ﻓﺈن ﺷ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﺷ��ﺮﻛﺎت
ﺧﺎﺻ�����ﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﯿﺴ�����ﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻟﮭﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻘﻒ
ﻋﻨﺪھﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﺒﺮ
اﻟﻀﺮر وﺳﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ .

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﻮوي
ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﺎدث ﻧﻮوي
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻀ��ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸ��ﻐﻞ
اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳ����ﺘﻤﺮارھﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺸ����ﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸ����ﺄة  250وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻗﺮرت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺬي اﺷ��ﺘﺮطﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺳ��ﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ أو ﺗﻘﺮر أن

 - 249ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﯾرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎل اﻟدﻛﺗور  /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق – اﻟﺳﻧﺔ ) (8اﻟﻣﺟﻠد
) (3اﻟﻌدد ) – (29اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اذار ﻟﺳﻧﺔ  – 2016اﻟﺻﻔﺣﺔ ) – (376ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧووﯾﺔ .
 - 250اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (167
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اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻐﻄﺎة ﻣﺒﺎﺷ��ﺮة ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ.
ﻏﯿﺮ أن اﻟﺘﺰام ا ﻟﺪو ﻟﺔ ﻟﯿﺲ اﻟﺘﺰا ﻣﺎ داﺋﻤ�ﺎ ،ﺑﻞ ھﻮ اﻟﺘﺰام ﻣﺆ ﻗﺖ ﻟﺤﯿﻦ ﻗﯿ�ﺎم اﻟﮭﯿﺌ�ﺔ اﻹﺗﺤ�ﺎد ﯾﺔ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸ������ﻐﻞ ﻣﮭﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ
ﻟﻠﺤﺼ���ﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .وھﺬا ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺼ���ﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴ���ﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (8ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم
ﺑﻘﺎﻧﻮن  251وﻣﺎ أﻟﺰﻣﺖ ﺑﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻦ إﯾﺠﺎد اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ
أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ أو ﻋﺠﺰ اﻟﻀ��ﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﮫ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ  252وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻓﻲ
ﺣﺎل وﺟﻮد اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪھﺎ وأﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر؟
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻻ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﻻ ﻧﺮى ﻣﺠﺎﻻ ﻷن ﺗﻘﻮم
ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺠﺒﺮ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﮫ
ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ.
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ھﻨﺎ ﯾﺴ����ﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻷﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺔ ورﻓﺎھﯿﺔ ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀ����ﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ  253إﻻ أن ھﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ،ﯾﺮى أن ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺨﯿﺎر اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﻀﯿﻼ ،ﻓﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ دون رﺳﻮم .ﻛﻤﺎ إﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ )اﻟﻤﻠﻮث ﯾﺪﻓﻊ(،

 - 251ﻣرﺳ��وم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳ��ﻧﺔ  – 2012ﺑﺷ��ﺄن اﻟﻣﺳ��ؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺿ��رار اﻟﻧووﯾﺔ – اﻟﻣﺎدة ) -5 " (8إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ ،ﺑﻌﺪ اﺳ����ﺘﻨﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد ،ﻣﻦ اﻟﺤﺼ����ﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻤﻨﺼ����ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (2ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻤﺎدة ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻘﺮر أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوط ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ أو
أن ﺗﻘﺮر أن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة أو ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ .وﻓﻲ ھﺬه اﻷﺣﻮال ،ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ
ﻣﻐﻄﺎة ﻣﺒﺎﺷ����ﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼ����ﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (1أو ) (2ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (5ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﺴ����ﺐ
اﻷﺣﻮال ،وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻣﻨﺢ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﮭﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺈرادﺗﮭﺎ
اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت".
 - 252اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (167
 - 253اﻟدﻛﺗور /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (382
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أي أن ﻣﻦ ﺳ������ﺒ���ﺐ اﻟﺘﻠﻮث واﻷﺿ������ﺮار اﻟﻨﻮوﯾ���ﺔ ھﻮ اﻟﻤﺴ������ﺆول ﻋﻦ رﻓﻊ اﻷﺿ������ﺮار وﺗﻌﻮﯾﺾ
اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ.
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وﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼ��ﺪى ﻟﻀ��ﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ��ﺮر اﻟﻨﻮوي
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻨﺘ ﺼﺐ ﺧ ﺼﻤﺎ أ ﺻﻠﯿﺎ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ دورھﺎ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺎ
ﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ �ﻐﻞ أو اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،ﻓﺈن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻣﻦ
ﺗﻌﻮﯾﻀ����ﺎت  ،255وھﺬا ﺣﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﺟﺎزه ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸ����ﺮع .وأﺧﯿﺮا ،ﻓﺈن اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﻤﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌﺪ إﺣﺪى أﺳ����ﺲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺴ��ﺘﮭﺪﻓﺔ ﻟﻀ��ﻤﺎن ﺣﺼ��ﻮل اﻟﻤﻀ��ﺮورﯾﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮭﻢ.
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 - 254اﻟدﻛﺗور /ﻣدﺣت ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺎﯾب  -ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻛرﯾت ﻟﻠﺣﻘوق – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (380
 - 255اﻟدﻛﺗور  /أﺣﻣد اﺑراھﯾم اﻟﺣﯾﺎري  -ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ﺻﻔﺣﺔ ). (169
 - 256اﻟدﻛﺗور  /ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑوزﯾد  -ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ – ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -ﺻﻔﺣﺔ ). (198
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺗﻌﺮﺿ���ﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿ���ﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم اﻻﺗﺤﺎدي اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ وﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﻜﻮن
ﺑﮭﺬا ﻗﺪ أﺳﮭﻤﻨﺎ وﻟﻮ ﺑﻘﺪر ﺿﺌﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﺣﺎدث ﻧﻮوي وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ .
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻ������ﻞ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﺘﻮﺻ������ﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﮭﺎون اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي
ﻓﻲ أﺧﺬ اﻗﺼﻰ اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻷﻣﺎن ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث اﻟﻨﻮوﯾﺔ .

اوﻻ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 – 1ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻹﻣﺎرﺗﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻣﺴ��ﺆﻻ
ﻣﺴ�����ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿ�����ﻮﻋﯿﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﺳ�����ﻮاء ﻛﺎن ﺑﺨﻄﺄ
ﻣﻘﺼﻮد أم ﺑﺪون ﺧﻄﺄ أو ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﺣﺪه.
 – 2ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﺛﺒﺖ أﻧﮫ اﻟﺘﺰم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺨﺎﺻ�������ﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﻷﻣﺎن اﻟﻨﻮوي ،وھﺬا ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻤﺘﻀ������ﺮر ﻣﻦ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﻷﻣﺎن ﻣﻦ
طﺮف اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻮوﯾﺔ إذا
اﺳ��ﺘﻄﺎع اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﺛﺒﺎت ﺧﻄﺄ ﺻ��ﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻀ��ﺮر أو ﺑﺴ��ﺒﺐ ﻧﺰاع ﻣﺴ��ﻠﺢ أو أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﯿﺔ أو ﺣﺮب
أھﻠﯿﺔ أو ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺴﻠﺢ أوﻛﺎرﺛﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة ذات طﺒﯿﻌﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ.
ُ
ُ
اﻟﻤﺸ �ﺮع اﺟﺎز
اﻟﻤﺸ �ﻐﻞ أو اﻟ ُﻤﺆﻣﻦ اﻟﻤﺴ��ﺆوﻻن ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وﻟﻜﻦ
 – 3اﻷﺻ��ﻞ أن ﯾﻜﻮن
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت وﺑﺎﻟﺬات ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
 – 4ﺳ��ﻌﻰ اﻟﻤﺸ��ﺮع اﻹﻣﺎراﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺸ��ﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪد ﺗﻘﺎدم أطﻮل ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺼ��ﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀ��ﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻀ��ﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻨﻮوي ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴ��ﻘﻂ
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ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻀ�����ﺮر ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻌﺪ ﻣﻀ�����ﻲ ﺛﻼث ﺳ�����ﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀ�����ﺮر وﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ،وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮر ﯾﺠﮭﻞ وﻗﻮع اﻟﻀﺮر أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
واﻟﻤﺴ���ﺆول ﻋﻦ اﻟﻀ���ﺮر ،ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻣﺪد ﺗﻘﺎدم طﻮﯾﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺗﺼ���ﻞ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳ���ﻨﺔ ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻹﺻ����ﺎﺑﺔ اﻟﺸ����ﺨﺼ����ﯿﺔ ،وﻋﺸ����ﺮ ﺳ����ﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻷﺧﺮى .
 – 5ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺸ��ﻐﻠﻮن أو اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﺸ��ﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﺗﻌﺬر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ
ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة  ،ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ .
 – 6إذا وﻗﻌﺖ اﻷﺿ���ﺮار ﺑﺴ���ﺒﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸ���ﻐﻞ ھﻮ اﻟﻤﺴ���ﺆول ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺿ���ﺮار
وﻟﯿﺲ اﻟﻨﺎﻗﻞ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﺛﺒﺎت أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺘﮫ أو ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ذﻣﺘﮫ .ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ،
ُ
اﻟﻤﺸ �ﺮع ﻣﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ��ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻨﺎﺷ��ﺌﺔ ﺑﺴ��ﺒﺐ اﻟﻨﺸ��ﺎط اﻟﻨﻮوي  ،إذا
ﯾﺴ��ﺘﺜﻨﻲ
وﻗﻌﺖ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻣﻮال داﺧﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ .
 – 7ﯾﺘﺤﺪد اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﺸ���ﻐﻞ اﻟﻨﻮوي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺿ���ﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴ���ﻘﻒ
اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺪﻓﻌﮫ ﻛﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .
 – 8ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺿ�����ﺮار اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺧﺎﺻ�����ﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻣﺜﻞ
ﻓﺪاﺣﺔ آﺛﺎرھﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ واﺗﺴ�ﺎع وﺳ�ﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸ�ﺎرھﺎ واﺗﺴ�ﺎﻣﮭﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﻔﯿﺔ واﻟﻜﻤﻮن وﺗﺮاﺧﯿﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺪد
زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ������ﺘﻘﺒﻞ .ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸ������ﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
 – 1ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺘﻌﻤﻖ اﻟﻤﺮﺳ����ﻮم أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺿ����ﯿﺢ ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻔﺎء ﻣﺴ����ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸ����ﻐﻞ ،ﻛﺤﺎﻟﺔ
اﻟﺤﺮوب واﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة ،ﺣﯿﺚ أن ﻋﺪم ﻧﺺ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ.
 - 2ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (12اﻟﻔﻘﺮة ) (3ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳ������ﻮم وﺣﺬف ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮭﺎ
وﯾﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺒﺎت دون أن ﯾﻤﺘﺪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
 – 3ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﻵﺿﺮار اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ.
 – 4ﯾﻮ ﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑ ﻀﻢ ﻣﻨﺸﺄت اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﻨﻮوﯾﺔ دون ﻗﯿﺪ أو
ﺷﺮط وﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي .
 – 5ﯾﻮﺻ����ﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺸ����ﺮع اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺳ����ﻮف ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻀ����ﺮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﺿﺮر ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﺷﻌﺎع ﻧﻮوي دون أن ﯾﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺘﻀﺮر.
 – 6ﻟﻢ ﯾﻨﺺ اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  4ﻟﺴ���ﻨﺔ  2012ﺑﺸ���ﺄن اﻟﻤﺴ���ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ���ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺻ����ﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴ����ﺆوﻟﯿﻦ أو اﻟﻤﺸ����ﻐﻠﯿﻦ ،ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻮﺻ����ﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈن ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﯾﺤﯿﻠﮭﺎ اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ .
وﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻧﺴﺄل ﷲ ﺗﻌﺈﻟﻰ اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ،وھﺬا اﺟﺘﮭﺎدﻧﺎ وﻣﻦ ﺟﺎءﻧﺎ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻨﮫ ﻗﺒﻠﻨﺎه .
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اوﻻ :اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
 – 1أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﺪر – ﻓﻜﺮة اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ – دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ –  2004م.
 – 2اﻟﺪﻛﺘﻮر  /أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﻮراي – ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻗﺪ اﻟﻀ������ﻌﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص – دار
اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
- 3ﻣﺆﻟﻒ  /ﺗﺎﻛﯿﺸ������ﻲ إﯾﺘﻮ – ﺗﺮﺟﻤﺔ  /أﻛﯿﺮ اﻛﻮﯾﺎﻧﻮ – ﻣﺮاﺟﻌﺔ  /ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪه -ﻛﺘﺎب ھﯿﺮوﺷ������ﯿﻤﺎ
وﻧﺠﺎﺳﺎﻛﻲ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺬرﯾﺔ – دار اﻟﺸﺮوق – اﻟﻘﺎھﺮة – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 1414ھـ 1994-م .
 – 4اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺸ����ﺮﻗﺎوي – أﺳ����ﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ – اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام – اﻟﻜﺘﺎب اﻵول
)ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام( – ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة – دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – اﻟﻘﺎھﺮة –  1991م.
 – 5اﻟﻘﺎﺿ��ﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر  /راﺷ��ﺪ ﺳ��ﻌﯿﺪ ﺑﺎﻟﺤﺎي اﻟﻨﻘﺒﻲ – اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳ��ﻮء اﺳ��ﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ – دار اﻟﻨﮭﻀ�������ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼ������ﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  /دار اﻟﻨﮭﻀ�������ﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات – .2017
 – 6اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﺳ��ﻤﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺿ��ﻞ – اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳ��ﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻨﻮوﯾﺔ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ – ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ – اﻟﻘﺎھﺮة –  1976م.
 – 7اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ وآﺧﺮون – اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
– ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ – اﻟﺠﺰء اﻷول ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام – اﻟﻤﻮﺻﻞ –  1980م.
 – 8ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻮدة – اﻟﻤﻮﺳ������ﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﺳ������ﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ – دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ –
اﻟﺠﺰء اﻷول – ﻣﺼﺮ – اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ – ﺳﻨﺔ  1988م.
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 – 9ﻣﺤﺴﻦ ﺣﻨﻮن ﻏﺎﻟﻲ ،ﻣﺪى ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات
اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2016 ،
 – 10ﻣﺎﺟﺪ راﻏﺐ اﻟﺤﻠﻮ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة – اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
–  2004م.
 – 11ﻣﺠﺪي ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻨﮭﺮي – ﻣ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ أ ﺿﺮار اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ – ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻼء اﻟﺠﺪﯾﺪة –
ﻣﺼﺮ – اﻟﻤﻨﺼﻮرة –  2002م.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
 – 1اﻟﺪﻛﺘﻮر  /أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﯿﺎرى – أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺸﺎرك – ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ – ﺿ������ﻤﺎن اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀ������ﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﻧﻮوي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷردﻧﻲ -اﻟﻌﺪد – 4
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ  – 20رﺑﯿﻊ اﻷول /رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  1439ھـ� -دﯾﺴﻤﺒﺮ  2017م – ﻛﻠﯿﺔ
اﻟﺤﻘﻮق – اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ.
 – 2اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﻋﻼء وﺻ��ﻔﻲ اﻟﻤﺴ��ﺘﺮﯾﺤﻲ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸ��ﺎرﻗﺔ – ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸ��ﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸ��ﺮﻋﯿﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ -اﻟﻤﺠﻠﺪ  – 13اﻟﻌﺪد  – 1رﻣﻀﺎن  1437ھـ  /ﯾﻮﻧﯿﻮ .2016
 – 3اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺮﯾﺐ – ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﯾﺖ ﻟﻠﺤﻘﻮق -اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ –
اﻟﺴﻨﺔ ) – (8اﻟﻤﺠﻠﺪ ) (3اﻟﻌﺪد ) – (29آذار .2016
 – 4اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮزﯾﺪ – ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﮭﺪ دﺑﻲ اﻟﻘﻀ���ﺎﺋﻲ – أﺿ���ﻮاء ﻋﻠﻰ ﻧﺼ���ﻮص اﻟﻤﺮﺳ���ﻮم
ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ – أﺳ��ﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﻌﮭﺪ دﺑﻲ اﻟﻘﻀ��ﺎﺋﻲ – اﻟﻌﺪد
) – (2اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ – ﻣﺎرس 2013م.
 – 5اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎدات – ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن – اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ اﻟﻨﻮوي –
ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻟﻌﺪد اﻟﺤﺎدي واﻟﺴﺒﻌﻮن
– ﺷﻮال  1438ھـ  /ﯾﻮﻟﯿﻮ  – 2017دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ.
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 – 6اﻟﺪﻛﺘﻮر  /واﺋﻞ أﺑﻮطﮫ – ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸ���ﺎرﻗﺔ – اﻟﻤﺠﻠﺪ  – 13اﻟﻌﺪد  – 2رﺑﯿﻊ اﻷول  1437ھـ
 /دﯾﺴﻤﺒﺮ 2016م – ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
 – 1اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل – اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻟﻌﺪد ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﺴﻌﻮن –
 4ﺷﻮال  1430ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﺴﻨﺔ .2009
 – 2ﻣﻮﻗﻊ – https://www.universemagic.com/article/10000+nuclear-accidents
زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2019/4/15

ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت
 – 1اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  – 2012ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
 – 2اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  6ﻟﺴﻨﺔ  – 2006ﻓﻲ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ
 – 3ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  – 2010ﺑﺸﺄن اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ.
 – 4اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻌﺎم 1963م – اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺒﺮﺗﻮﻛﻮل  – 1997ﺑﺸ��ﺄن اﻟﻤﺴ��ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿ��ﺮار
اﻟﻨﻮوﯾﺔ.
 – 5ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗﻢ  5ﻟﺴﻨﺔ  1985اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1ﻟﺴﻨﺔ  1987م.
 – 6ﻧﻈﺎم رﻗﻢ  43ﻟﺴﻨﺔ  – 2014ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ – اﻷردن.
 – 7ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراة رﻗﻢ  338ﻟﺴ�����ﻨﺔ  1995ﺑﺈﺻ�����ﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺼ�����ﺎدر
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  4ﻟﺴﻨﺔ  1994م – ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
 – 8اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة – رﻗﻢ  26ﻟﺴﻨﺔ  1981م.
 – 9اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ  7ﻟﺴﻨﺔ  – 2010ﺑﺸﺄن اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ.
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